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論
杜
甫
は
、
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
の
七
、
州
司
功
參
軍
の
官
職
を
棄
て
て
、
家
族
と
共
に
西
の
か
た
秦
州
に
立
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
杜
甫
は
、

生
を
ご
し
た
故
と
も
言
う
べ
き
京
洛
の
地
、
す
な
わ
ち
生
地
の
洛
陽
に
も
、
政
治
の
中
心
で
あ
る
長
安
に
も
歸
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
杜
甫
は
、
故
を
	れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
杜
甫
の
後
生
の
文
學
は
、


を
重
な
核
心
と
し
て
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
句
二
首
其
二
江
碧
鳥
逾
白
江
碧
に
し
て
鳥
逾
い
よ
白
く
山

欲
燃
山
く
し
て
燃
え
ん
と
欲
す
今
春
看
又

今
春
看
み
す
又
た
ぐ
何
日
是
歸
年
何
れ
の
日
か
是
れ
歸
年
な
ら
ん
こ
の
詩
は
短
篇
で
は
あ
る
が
、
杜
甫
の
代
表
作
品
の
一
つ
と
な
り
得
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
詩
が
優
れ
た
修
辭
工
夫
を
持
つ
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
何
日
是
歸
年
」
に
示
さ
れ
た
感
が
、


と
い
う
杜
甫
の
後
年
の
漂
泊
時
期
の
文
學
の
核
心

題
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
杜
甫
に
お
け
る


の
意
識
は
、
如
何
な
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
か
。
杜
甫
は
、
何
處
を
歸
る
べ
き
故
と
考
え
て
い
た
の
か
。
し
か
し
な
ぜ
そ
の
故
に
歸
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
邊
り
の
事
を
曖
昧
な
ま
ま
に
し
て
、
杜
甫
の
文
學
の
き
理
解
に
す
る
こ
と
は
困

で
あ
ろ
う
。
假
に
も
し
も
、
安
史
と
そ
の
後
の
戰
亂
の
た
め
に
京
洛
の
杜
甫
の

意
識
蜀
中
期
松
原

地
と
蜀
中
と
の
交
が
斷
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
杜
甫
の
意
志
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
、
「
歸
ろ
う
に
も
歸
れ
な
い
」
と
い
う
點
で
問
題
は
單
純
に
な
る
。
し
か
し
客

事
實
は
、
假
定
の
如
く
で
は
な
か
っ
た
。

時
期
の
杜
甫
の
最
大
の
助
	と
な
っ
た
嚴
武
は
、
杜
甫
の
在
蜀
期

に
お
い
て
も
長
安
と

の

を
復
し
て
い
る
。
杜
甫
は
、
そ
の
意
志
さ
え
あ
れ
ば
、
嚴
武
と
共
に
長
安
に
歸
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
廣
元
年
（
七
六
三
）
に
安
史
の
亂
が
定
さ
れ
た
後
で
あ
れ
ば
、
洛
陽
の
陸
渾
に
歸
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
杜
甫
は
結
局
、
長
安
に
も
洛
陽
に
も
歸
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
杜
甫
の

に
關
わ
る
意
識
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
一
方
で
は
蜀
中
と
京
洛
と
の
客

な
交
事
に
も
目
を
配
ら
せ
な
が
ら
、
杜
甫
が
蜀
中
時
期
に
お
い
て
、
己
れ
の
故
と
も
見
る
べ
き
長
安
と
洛
陽
に
つ
い
て
如
何
な
る
意
識
を
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
州
司
功
參
軍
辭
職
の
後
杜
甫
は
、
至
二
年
（
七
五
七
）
の
初
に
、
叛
亂
軍
占
領
下
の
長
安
を
し
て
、
鳳
に
あ
る
肅
宗
の
行
在
に
參
じ
て
左
拾
を
拜
命
す
る
。
し
か
し
拜
命
の
當
、
敗
軍
の
將
と
な
っ
た
宰
相

を
辯

し
て
肅
宗
の
鱗
に
觸
れ
る
。
杜
甫
が
そ
の
直
後
の
閏
八
に
鳳
を
發
っ
て
州
に
疎
開
し
て
い
た
家
族
を
訪
ね
、
雄
篇
「
北
征
」
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
す
る
に
、
肅
宗
か
ら
暇
を
出
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
の
十
、
肅
宗
は
奪
回
さ
れ
た
長
安
に
歸
り
、
十
一
に
は
杜
甫
も
州
か
ら
長
安
に
 っ
て
左
拾
の
職
務
に
復
歸
す
る
。
し
か
し
!年
（
七
五
八
）の
六
に
は

と
彼
に
"な
る
人
#、
い
わ
ゆ
る

黨
の
排
除
が
始
ま
り
、
杜
甫
も
そ
の
一
黨
と
し
て
處
斷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち

そ
の
人
は
$州
刺
史
に
、
ま
た

黨
と
目
さ
れ
た
劉
秩
と
嚴
武
は
、
そ
れ
ぞ
れ
%州
刺
史
、
巴
州
刺
史
に
左
&
さ
れ
た
（
１
）。
こ
れ
と
同
時
に
發
令
さ
れ
た
杜
甫
の
左
拾
か
ら
地
方
官
の
'州
司
功
參
軍
へ
の
左
&も
、
こ
の
文
#の
中
の
出
來
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
'州
司
功
參
軍
へ
の
轉
出
が
杜
甫
を
大
い
に
(膽
さ
せ
た
こ
と
は
、
)の
詩
に
明
ら
か
で
あ
る
。
至
*二
載
、
甫
自
京
金
光
門
出


+歸
鳳
。
乾
元
初
、
從
左
拾
移
'州
掾
、
與
親
故
別
。
因
出
此
門
、
有
悲
事
。
此
+昔
歸
順
此
の
+
昔
し
歸
順
せ
し
と
き
西
郊
胡
正
,
西
郊
胡
（
安
祿
山
叛
亂
軍
）
正
に
,し
至
今
-破
膽
今
に
至
る
も
-ほ
膽
を
破
る
應
有
未
招
魂
應
に
未
だ
招
か
れ
ざ
る
魂
有
る
べ
し
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
2
侍
歸
京
邑
か
つ
て
侍
し
て
京
邑
に
歸
る
移
官
豈
至

い
ま
官
を
移
さ
る
る
は
豈
に
至
な
ら
ん
や
無
才
日
衰
老
才
無
く
し
て
日
に
衰
老
す
馬
千
門
馬
を
め
て
千
門
を
む
詩
題
の
「
至
二
載
に
、
自
分
は
長
安
の
金
光
門
を
出
て
、

を
傳
っ
て
鳳
	の
行
在

に
歸
順
し
た
。
乾
元
元
年
に
左
拾
か
ら
州
の
屬
官
に
移
さ
れ
、
親
戚
や
朋
友
と
別
れ
た
。
今
こ
の
同
じ
金
光
門
を
出
る
に
當
た
り
、
事
が
悲
し
く
思
い
出
さ
れ
る
」
と
い
う
容
か
ら
、
こ
の
詩
の
制
作
の
經
が
分
か
る
。
目
す
べ
き
は
「
移
官
豈
至
」
の
一
句
で
あ
ろ
う
。
こ
の
移
官
は
、
肅
宗
の
本
意
で
は
な
く
、
何
れ
か
の
側
の
謀
略
に
出
た
も
の
だ
、
と
い
う
含
意
で
あ
る
。
責
任
を
皇

本
人
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
側
に
歸
す
る
と
い
う
論
法
自
體
は
、
當
時
に
見
す
る
修
辭
法
と
し
て
理
解
す
れ
ば
そ
れ
で
良
い
。
は
、
杜
甫
が
こ
の
州
司
功
參
軍
へ
の
移
官
を
、
皇

力
に
よ
る
意
圖

な
壓

（
２
）と
理
解
し
、
不
滿
を
ら
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
州
司
功
參
軍
と
な
っ
た
杜
甫
は
、
事
務
の
多
に
し
ん
だ
（
３
）。
し
か
も
赴
任
早
々
、
嚴
し
い
殘
に
見
わ
れ
た
。
そ
の
有
樣
は
、
「
早
秋
熱
堆
案
相
仍
（
原
：
時
任
州
司
功
）」
詩
に
「
束
帶
發
狂
欲
大
、
書
何
來
相
仍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
り
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
長
安
と
洛
陽
の
の
交
は
確
保
さ
れ
て
お
り
（
「
戲
 
!
"秦
少
府
短
歌
」
詩
に
「
今
日
時
#兩 、
京 、

、
」
）、
そ
の
年
の
$に
は
、
杜
甫
は
洛
陽
に
出
張
し
て
い
る
（
４
）。
杜
甫
は
、
こ
の
機
會
を
利
用
し
て
、
洛
陽
東
郊
の
偃
師
縣
に
自
ら
の
經
濟
基
盤
で
あ
る
陸
渾
%を
見
に
行
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
見
出
だ
し
た
の
は
、
か
つ
て
は
骨
肉
の
弟
妹
た
ち
と
團
欒
し
た
%園
が
、
大
亂
に
よ
っ
て
見
る
影
も
な
く
&廢
し
た
光
景
で
あ
っ
た
。
「
憶
弟
二
首
（
原
：
時
歸
在
河
南
陸 、
渾 、
莊 、
）」
の
詩
も
あ
る
が
、
今
は
同
時
の
作
で
あ
る
'の
詩
を
(げ
よ
う
。
得
舍
弟
)息
舍
弟
の
)息
を
得
た
り
亂
後
誰
歸
得
亂
後
誰
か
歸
り
得
た
る
他
"
*故
"
他
"
故
"に
*れ
り
直
爲
心
厄

直 た
だ
心
の
厄 な
やみ
し
む
が
爲
に
久
念
與
存
+
久
し
く
與 き
み
（
弟
）
の
存
+を
念
ふ
汝
書
,在
壁
汝
の
書
,ほ
壁
に
在
る
も
汝
妾
已
辭
-
汝
の
妾
已
に
-を
辭
せ
り
舊
犬
知
愁
恨
舊
犬
わ
れ
に
愁
恨
あ
る
を
知
り
て
垂
頭
傍
我
床
頭
を
垂
れ
て
我
が
床
に
傍 そ
ふ
杜
甫
の

"意
識
（
松
原
）
3
か
つ
て
は
弟
た
ち
と
一
に
ら
し
た
陸
渾
は
、
廢
し
て
「
他

故
―
他
の
ほ
う
が
故
よ
り
も
ま
だ
ま
し
だ
」
と
い
う
慘

を
	し
て
い
る
。
弟
よ
、
お

の
書
い
た
字
は
ま
だ
壁
に
殘
っ
て
い
る
が
、
お

の
妾 よ
め
は
、
も
う
此
處
か
ら
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
も
と
っ
て
い
た
犬
だ
け
は
、
私
の
悲
し
み
を
分
か
っ
て
く
れ
る
の
か
、
甘
え
た
よ
う
に
私
の
寢
床
に
寄
っ
て
く
る
。
今
と
な
っ
て
は
弟
の
も
な
く
、
廢
墟
同
然
の
家
屋
、
但
だ
昔
の
い
犬
だ
け
が
人
を
し
た
っ
て
寄
っ
て
く
る
と
い
う
景
は
、
懷
か
し
む
べ
き
陸
渾
が
、
も
は
や
杜
甫
に
は
む
に
堪
え
な
い
悲
慘
な
世
界
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
後
に
杜
甫
が
洛
陽
か
ら
州
へ
の
歸
り
に
目
し
た
も
の
、
そ
れ
は
城
の
會
戰
に
お
け
る
官
軍
の
敗
績
（
乾
元
二
年
三
）
に
よ
っ
て


態
に
っ
た
後
方
地
域
（
洛
陽
～
潼
關
）
で
、
官
吏
が
兵
員
を
無
差
別
發
す
る
現
實
だ
っ
た
。
こ
の
時
の
體
驗
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
の
が
三
吏
三
別
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
杜
甫
は
、
戰
爭
と
い
う
極
限
態
の
中
で
の
、
國
家
力
と
民
衆
と
の
矛
盾
を
假
借
無
く
暴
露
し
た
。
そ
し
て
陸
渾
は
と
言
え
ば
、
洛
陽
一
帶
が
再
び
官
軍
と
叛
亂
軍
の
爭
奪
戰
の
臺
と
な
っ
た
こ
と
で
、
歸
る
み
は
完
に
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
杜
甫
は
洛
陽
の
出
張
か
ら
歸
っ
た
後
、
乾
元
二
年
の
を
州
司
功
參
軍
の
任
に
あ
っ
て
ご
し
た
。
そ
し
て
立
秋
の
 日
に
!の
詩
を
作
る
。
立
秋
後
題
日
不
相
饒
日

相
ひ
饒 ゆ
るさ
ず
"序
昨
夜
#
"序
昨
夜
に
#た
る
玄
$無
停
號
玄
$
號 さ
けぶ
を
停
む
る
無
く
秋
燕
已
如
客
秋
燕
已
に
客
の
如
し
%生
獨
&願
%生
獨
&の
願
ひ
惆
悵
年
'百
惆
悵
年
は
'百
罷
官
亦
由
人
官
を
罷
め
る
は
亦
た
人
に
由
る
何
事
拘
形
役
何
事
ぞ
形
の
役
に
拘 と
らは
る
日
は
容
赦
な
く
ぎ
去
り
、
季
"は
昨
夜
、
か
ら
秋
へ
と
改
ま
っ
た
。
$は
鳴
き
止
む
こ
と
も
な
く
、
燕
は
も
う
歸
り
支
度
に
掛
か
る
。
%素
か
ら
隱
遁
の
思
い
が
あ
っ
た
が
、
無
念
に
も
(げ
る
こ
と
な
く
五
十
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
官
を
罷
め
る
の
は
、
人
の
御
蔭
だ
。
ど
う
し
て
何
時
ま
で
も
肉
體
の
奴
隸
で
い
ら
れ
よ
う
か
。
こ
こ
で
明
白
で
あ
る
の
は
、
官
を
罷
め
る
の
が
、
自
發
)決
斷
で
は
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
4
な
く
、
他
か
ら
の
働
き
掛
け
の
結
果
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
杜
甫
の
棄
官
の
理
由
と
し
て
、
關
中
地
方
の
饉
や
、
そ
れ
に
う
物
價
貴
の
た
め
に
、
杜
甫
の
生
計
が
破
綻
し
た
た
め
だ
と
さ
れ
る （５
）。
ま
た
三
吏
三
別
の
詩
を
作
っ
た
杜
甫
は
、
政
治
力
の
暴
を
肌
身
に
感
じ
て
、
そ
の
擔
で
あ
る
官
僚
で
あ
る
こ
と
に
自
己
	惡
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
か
ら
だ
と

明
さ
れ
る
（
陳
貽
『
杜
甫
傳
』
上

古
出
版
、
一
九
八
二
年
、
上
卷
四
九
七
頁
）。
し
か
し
こ
の
二
つ
と
も
、
棄
官
が
、
杜
甫
の
自
發
決
斷
だ
っ
た
と
見
る
點
で
は
揆
を
一
に
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
詩
を
素
直
に
讀
め
ば
、
第
三
に
よ
る
罷
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
相
當
す
る
杜
甫
を
辭
職
へ
と
む
壓
力
の
存
在
を
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
直
に
制
作
し
た
三
吏
三
別
の
直
截
な
政
治
批
が
、

の
反
感
を
買
っ
た
可
能
性
も
あ
り
得
な
く
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
杜
甫
の
罷
は
ら
く
は
予
定
の
も
の
だ
っ
た
。
思
い
出
さ
れ
る
べ
き
は
、
杜
甫
が
左
拾
よ
り
州
司
功
參
軍
に
左
さ
れ
た
時
の
「
移
官
豈
至
」
（

詩
）
と
い
う
一
句
で
あ
る
。
杜
甫
は
、
す
で
に
こ
の
時
の
左
が
、

の
大
き
な
意
向
（
肅
宗
に
よ
る

黨
の
排
斥
）
の
反
映
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
。
そ
し
て

州
司
功
參
軍
の
官
も
、
そ
の
長
上
に
あ
る
こ
と
を
、
當
事
で
あ
る
杜
甫
は
、
十
分
に
 識
し
て
い
た
に
相
!な
い
の
で
あ
る
。
杜
甫
の
州
司
功
參
軍
の
辭
職
が
、
實
質
に
は
罷
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
後
の
"
#意
識
を
考
え
る
上
で
、
本
質
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
杜
甫
は
、
長
安
に
歸
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
？
も
し
自
發
な
官
職
放
棄
で
あ
る
な
ら
ば
、
長
安
と
の
$
復
は
、
完
%に
杜
甫
の
意
に
任
せ
ら
れ
る
。
し
か
し

に
よ
る
官
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
が
杜
甫
の
傷
痕
（
心
外
傷
）
と
な
っ
て
、
長
安
を
忌
&さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
杜
甫
の
長
安
歸
'に
は
、
そ
の
提
と
し
て
、
皇
(と
の
)
*
和
解
（
つ
ま
り
任
官
）
が
必
+だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
杜
甫
が
州
司
功
參
軍
を
辭
職
し
た
時
點
で
、
京
洛
の
地
に
留
ま
る
余
地
は
殘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
兩
『
,書
』
が
記
す
よ
う
に
、
こ
の
年
の
關
中
地
方
は
大
饉
に
襲
わ
れ
て
物
價
も
貴
し
、
官
俸
を
失
っ
た
杜
甫
に
は
家
族
を
-う
余
裕
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
杜
甫
の
最
大
の
經
濟
基
盤
で
あ
る
洛
陽
の
陸
渾
.は
、
戰
爭
地
域
に
あ
っ
て
も
と
よ
り
歸
る
目
/は
立
た
な
か
っ
た
。
州
司
功
參
軍
を
辭
職
し
、
ま
た
政
治
の
中
心
で
あ
る
長
安
を
離
れ
、
し
か
も
洛
陽
の
故
#へ
の
0路
も
斷
た
れ
た
こ
の
時
、
杜
甫
は
+す
る
に
1民
で
あ
っ
た
。
1民
と
な
っ
た
杜
甫
は
、
家
族
を
從
え
て
2み
慣
杜
甫
の
"
#意
識
（
松
原
）
5
れ
た
京
洛
の
地
を
去
り
、
邊
境
の
秦
州
へ
と
立
つ
の
で
あ
る ＊
。
二
故
の
生
生
ま
れ
育
っ
た
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
故
と
な
る
と
言
う
ほ
ど
、
事
柄
は
單
純
で
は
な
い
。
そ
の
生
ま
れ
育
っ
た
場
が
故
と
し
て

識
さ
れ
る
に
は
、
故
が
い
っ
た
ん
は
、
自
分
の
世
界
か
ら
喪
失
す
る
こ
と
が
提
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
故
喪
失
の
體
驗
は
、
多
く
の
場
合
は
、
他
に
あ
っ
て
故
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
た
時
に
お
こ
り
、
「

の
思
い
＝
愁
」
と
い
う
形
を
取
っ
て
故
の
存
在
が
識
に
上
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
杜
甫
の
場
合
で
は
、
故
の
そ
の
現
場
で
、
安
史
の
亂
に
よ
っ
て
洛
陽
の
陸
渾
が
破
壞
さ
れ
た
こ
と
を
目
	す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
の
喪
失
が
確
さ
れ
、
そ
の
時
に
杜
甫
は
初
め
て
故
と
い
う
も
の
の
存
在
を
自
覺
し
た
。
い
わ
ば
杜
甫
に
、
故
が

生
し
た
の
で
あ
る
。
振
り
れ
ば
、
杜
甫
は
こ
れ
に
先
立
つ
三
十
代
の
ば
か
ら
の
十
年
余
り
、
洛
陽
を
離
れ
、
求
官
活
動
の
た
め
に
長
安
に
生
活
の
據
點
を
移
し
て
い
た
が
、
そ
の
に
あ
っ
て
も
洛
陽
の
陸
渾
を
故
と
し
て
懷
か
し
む
詩
を
一
首
も
作
っ
て
は
い
な
い
こ
と
は
意
さ
れ
て
よ
い
。
つ
ま
り
こ
の
と
き
の
杜
甫
は
、
ま
だ
故
の
喪
失
を
經
驗
し
て
い
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
い
つ
歸
っ
て
も
故
は
田
地
も
家
屋
も
、
ま
た
な
に
よ
り
も
家
族
た
ち
が
以
と
同
じ
顏
を
し
て
杜
甫
を
え
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
6
＊
秦
州
疎
開
に
つ
い
て
は
、
「
秦
州
雜
詩
二
十
首
」
其
一
の
「
滿
目
悲
生
事
、
因 、
人 、
作

」
に
そ
の
經
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
因
人
」
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
解
釋
の
方
向
が
あ
る
。
一
つ
は
浦
龍
『
讀
杜
心
解
』
（
卷
三
之
二
）
で
あ
り
、
「
因
人
、
或
指
姪
（
杜
）
佐
。
公
之
來
此
、
以
姪
佐
在
東
柯
也
」
と
す
る
。
ま
た
吉
川
幸

「
秦
州
の
杜
甫
」
（
集
第
十
二
卷
）
も
浦
を
承
け
て
「
「
人
に
因 た
よ
り
て

を
作
す
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
行
が
、
他
人
の
好
意
に
っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
し
た
上
で
、
秦
州
に
む
甥
の
杜
佐
と
、
こ
の
地
に
左
さ
れ
て
い
た
京
師
大
雲
寺
の
贊
上
人
を
想
定
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
陳
貽
（
『
杜
甫
傳
』
中
卷
五
八
九
頁
の
⑫
）
は
、
施
鴻
保
『
讀
杜
詩
』
の
に
面
に
贊
同
し
て
、
「
秦
州
雜
詩
」
二
十
首
は
、
身
を
寄
せ
る
人
に
は
一
切
言
せ
ず
、
ま
た
そ
の
後
の
秦
州
逗
留
時
期
も
、
こ
の
點
に
言
す
る
詩
は
無
い
。
つ
ま
り
「
因
人
」
は
こ
こ
で
は
單
に
、
秦
州
に
行
す
る
人
に
隨
し
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
人
は
必
ず
し
も
昵
懇
な
關
係
で
は
無
か
っ
た
。
そ
し
て
秦
州
に
到
 
後
は
そ
の
人
と
別
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
!べ
る
。
施
鴻
保
・
陳
貽
の

が
よ
り
"當
で
あ
ろ
う
。
な
お
私
見
で
は
、
實
態
と
し
て
は
秦
州
方
面
に
向
か
う
「
#民
の
一
團
」
に
加
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
（
６
）。
て
く
れ
る
こ
と
が
無
條
件
に
確
信
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
ま
だ
陸
渾

を
故
と
見
る
識
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
杜
甫
の
詩
に
故
を
意
味
す
る
「
故
」「
故
園
」「
故
國
」
等
の
語
が
初 、
め 、
て 、
現
れ
る
の
は
、
州
司
功
參
軍
の
任
に
あ
っ
た
乾
元
元
年
（
七
五
八
）の
、
洛
陽
の
陸
渾
を
訪
ね
た
時
期
で
あ
る
（

	）。
憶
弟
二
首
其
二
（
原

：
時
歸
在
河
南
陸 、
渾 、
莊 、
）
且
喜
河
南
定
、
不
問
城
圍
。
百
戰
今
誰
在
、
三
年
汝
歸
。
故 、
園 、
自
發
、
春
日
鳥
飛
。
斷
人
久
、
東
西
息
稀
。
得
舍
弟
息
亂
後
誰
歸
得
、
他

故 、

、
。
直
爲
心
厄
、
久
念
與
存
。
汝
書
在
壁
、
汝
妾
已
辭
。
舊
犬
知
愁
恨
、
垂
頭
傍
我
床
。
こ
の
時
、
洛
陽
は
叛
亂
軍
の
支
配
か
ら
か
ろ
う
じ
て
奪
回
さ
れ
て
い
た
が
、
數
年
に
亘
っ
て
兩
軍
の
戰
場
と
な
っ
た
こ
の
一
帶
は
廢
し
（
７
）、
東
郊
二
〇
キ
ロ
に
あ
る
偃
師
の
陸
渾
も
被
を
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
杜
甫
は
久
し
ぶ
り
に
歸
っ
た
故
陸
渾
の
廢
を
目
の
當
た
り
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
詩
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
特
と
み
る
べ
き
は
、
陸
渾
の
廢
が
、
家
屋
や
田
地
の

廢
と
し
て
で
は
な
く
、
家
族
の
壞
、
す
な
わ
ち
か
つ
て
は
杜
甫
と
共
に
そ
こ
に
團
圓
し
て
い
た
家
族
の
戰
亂
に
よ
る
離
散
、
と
い
う
形
で

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
杜
甫
に
は
、
四
人
の
弟
と
一
人
の
妹
が
お
り
、
陸
渾
は
そ
の
弟
妹
た
ち
を
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
で
「
家
」
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
そ
の
陸
渾
に
は
、
弟
妹
や
そ
の
家
族
（
弟
の
妾
）
の
 は
無
く
、
僅
か
に
元
の
!い
犬
だ
け
が
生
息
し
て
い
る
。
無
條
件
の
安
定
の
中
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
陸
渾
の
故
は
、
こ
う
し
て
戰
亂
に
よ
っ
て
破
壞
さ
れ
、
喪
失
し
た
。
杜
甫
の

意
識
（
松
原
）
7
＊
杜
甫
は
長
安
十
年
の
浪
人
生
活
の
中
で
、
自
ら
を
漂
泊
"と
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
歸
る
べ
き
故
の
存
在
を
あ
え
て
意
識
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
確
か
に
長
安
時
期
の
杜
甫
は
、
自
ら
の
不
#を
$き
續
け
た
。
科
%
&第
直
後
の
不
'を
鳴
ら
す
「
奉
(韋
左
丞
丈
二
十
二
韻
」
詩
の
「
騎
驢
三
十
載
、
)
*京
春
。
+扣
富
兒
門
、
,隨
肥
馬
塵
。
殘
杯
與
冷
炙
、
到
處
潛
悲
辛
」
の
詩
句
で
は
、
-屈
な
態
度
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
求
官
活
動
の
.
/
0
痛
を
露
わ
に
し
た
。
ま
た
「
醉
時
歌
」
の
「
杜
陵
野
客
人
更
嗤
、
被
1短
窄
鬢
如
絲
。
日
糴
太
倉
五
升
米
、
時
赴
鄭
老
同
襟
期
」
を
讀
め
ば
、
生
活
も
加
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
畢
竟
こ
の
時
の
杜
甫
は
、
求
官
活
動
の
便
宜
か
ら
自 、
ら 、

、
ん 、
で 、
長
安
の
2境
を
3ん
だ
の
で
あ
り
、
し
か
も
長
安
に
は
家
4も
あ
り
、
洛
陽
と
の
5來
も
容
易
な
6離
に
あ
っ
た
。
長
安
を
他
と
見
る
「
漂
泊
"の
心
理
」
は
、
こ
の
時
の
杜
甫
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
＊
因
み
に
杜
甫
が
想
7す
る
故
は
、
そ
の
地
理
0
8念
と
し
て
の
洛
陽
三
漂
泊
の
生
杜
甫
が
、
漂
泊
と
し
て
の
自
覺
を
持
つ
の
は
、
州
司
功
參
軍
を
罷
め
て
秦
州
に
赴
い
て
以
の
こ
と
で
あ
る
。
杜
甫
は

の
よ
う
に
、
陸
渾
の
破
壞
を
目
の
當
た
り
に
し
た
時
に
、
そ
れ
ま
で
意
識
す
る
必
も
な
く
	ご
し
て
き
た
故

の
存
在
を
、
改
め
て
確
し
た
（
故

の
生
）。
又
た
そ
の
後
、
州
司
功
參
軍
を
罷
め
て
秦
州
に
疎
開
し
た
時
に
、
い
ら
れ
た
故

と
の
空

な
斷
に
よ
っ
て
、
故

に
對
す
る
思
の
念
を
な
お
さ
ら
深
す
る
こ
と
に
な
る
（
漂
泊
の
生
）。
夜
憶
舍
弟
戍
鼓
斷
人
行
、
邊
秋
一
雁
聲
。
露
從
今
夜
白
、
是
故 、


、
明
。
有
弟
皆
分
散
、
無
家
問
死
生
。
寄
書
長
不
、
況
乃
未
休
兵
。
こ
の
詩
は
、
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
の
秋
に
秦
州
で
作
ら
れ
た
。
「
是
故

明
こ
の
は
、
故

で
も
同
じ
よ
う
に
明
る
く
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
の
句
に
お
い
て
、
杜
甫
は
自
分
が
故

な
ら
ざ
る
「
他

」
に
身
を
置
く
一
個
の
漂
泊
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
自
覺
す
る
の
で
あ
る
。
「
故

の
生
」
と
「
漂
泊
の
生
」
を
經
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
杜
甫
は


を
詠
ず
る
詩
人
と
し
て
の
格
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
杜
甫
が
初
め
て
作
っ
た
こ
の


の
詩
は
、
す
で
に
し
て
そ
の
後
の
杜
甫
の


詩
の
特
と
な
る
も
の
を
備
し
た
い
わ
ば
「
雛
型
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
特
と
は
、「
故

」
を
「
家
」
と
等
價
に
と
ら
え
る
思
考
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
故

は
、
單
な
る
無
機
な
地
理
念
で
は
な
く
、
骨
肉
の
家
族
と
一
體
し
た
有
機
な
心
理

念
な
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
杜
甫
の


の
詩
に
お
い
て
は
、
「
戰
亂
に
よ
る
故

の
破
壞
」「
家
族
の
離
散
」「
自
己
の
漂
泊
」
と
い
う
三
は
一
不
可
分
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
杜
甫
に
は
、
そ
れ
ら
の
體

素
を
備
え
な
い
、
曖
昧
で
然
と
し
た

愁
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
８
）。
そ
れ
以
後
の
秦
州
か
ら
同
谷
を
經
て

に
向
か
う
年
に
滿
た
な
い
短
い
時
の
中
で
、
杜
甫
は
 り
に
故

の
こ
と
を
振
り
!る
こ
と
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
8
陸
渾
で
は
な
く
、
む
し
ろ
家
族
團
圓
の
象
で
あ
る
「
家
」
と
し
て
の
故

で
あ
る
。
杜
甫
の
故

に
言
"す
る
詩
は
こ
こ
に
始
ま
る
が
、
こ
れ
ら
の
詩
に
お
い
て
す
で
に
離
散
し
た
家 、
族 、
を
思
う
こ
と
と
、
#廢
し
た
故 、


、
を
思
う
こ
と
と
が
不
離
一
體
の
關
係
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
確
さ
れ
る
。
杜
甫
の
文
學
に
お
け
る
$題
＝


を
考
え
る
上
で
、
常
に
銘
記
さ
れ
る
べ
き
重
な
特
で
あ
る
。
に
な
る
。
に
讀
む
「
赤
谷
」
は
、
秦
州
か
ら
同
谷
へ
の

で
作
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
同
谷
紀
行
詩
十
二
首
の
第
二
首
で
あ
る
。
赤
谷
天
霜

、
子
有
	之
。
豈
但



、
重
來
未
有
期
。 （
中
略
）
貧
病
轉
零
、
故 、

、
不 、
可 、
思 、
。
常
死
路
、
永
爲
高
人
嗤
。
そ
の
同
谷
紀
行
詩
の
第
一
首
は
「
發
秦
州
」
で
あ
り
、
こ
の
詩
を
も
っ
て
杜
甫
が
官
僚
と
し
て
の
經
國
濟
民
の
に
志
を
斷
ち
、
專
ら
「
詩
家
」
た
ら
ん
と
す
る
自
覺
に
し
た
記
念

作
品
と
見
る
が
あ
る
（
９
）。
同
樣
に
こ
の
「
赤
谷
」
詩
に
つ
い
て
も
、
故
と
の
訣
別
と
他
で
の
客
死
を
覺
悟
す
る
、
杜
甫
の
決
意
の
作
と
し
て
讀
ま
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
豈
但



、
重
來
未
有
期
」
こ
の
の
し
さ
は
、
單
に


の
嚴
し
い
さ
に
よ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
を
も
と
來
た
	に
歸
る
こ
と
は
、
も
う
無
い
だ
ろ
う
。
杜
甫
は
さ
ら
に
續
け
る
。
「
貧
病
轉
零
、
故
不
可
思
」
貧
と
病
で
、
命
を
と
す
か
も
知
れ
な
い
。
故
に
歸
る
み
は
持
て
な
い
の
だ
。
秦
州
を
發
ち
南
に
向
か
っ
て
險
し
い
山
岳
を
越
え
よ
う
と
す
る
に
當
た
り
、
生
ま
れ
育
っ
た
中
原
と
こ
こ
で
永
に
訣
別
す
る
の
だ
と
い
う
實
感
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
杜
甫
は
こ
の
時
點
で
、
故
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
眞
の
漂
泊
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
谷
の
逗
留
は
短
か
っ
た
が
、

の
思
い
は
、
こ
の
時
期
の
中
核
作
品
で
あ
る
「
乾
元
中
寓
居
同
谷
縣
作
歌
七
首
」
の
題
の
地
位
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
今
そ
の
作
七
首
の
中
か
ら
、
其
一
・
其
三
・
其
四
・
其
五
に
目
し
た
い
（
）。
そ
こ
で
は
故
が
、
單
に
地
理
な
念
で
は
な
く
、
骨
肉
の
弟
妹
と
一
體
の
有
機
體
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
家
」
と
し
て
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
繰
り
し
て
確
 さ
れ
る
だ
ろ
う
。
乾
元
中
寓
居
同
谷
縣
作
歌
七
首
①
有
客
有
客
字
子
美
、
白
頭
亂
髮
垂
!耳
。

拾
橡
栗
隨
狙
公
、
天
日
山
谷
裏
。
中 、
原 、
無 、
書 、
歸 、
不 、
得 、
、
手
脚
凍
皴
皮
肉
死
。
嗚
呼
一
歌
兮
歌
已
哀
、
悲
風
爲
我
從
天
來
。
③
有 、
弟 、
有 、
弟 、
在 、

、
方 、
、
三
人
各
"何
人
#。
生
別
展
轉
不
相
見
、
胡
塵
暗
天
路
長
。
東
飛
駕
鵝
後
$
%、
安
得
&我
置
汝
旁
。
嗚
呼
三
歌
兮
歌
三
發
、
汝
歸
何
處
收
兄
骨
。
④
有 、
妹 、
有 、
妹 、
在 、
鍾 、
離 、
、
良
人
早
歿
'孤
癡
。
長
淮
浪
高
蛟
龍
怒
、
十
年
不
見
來
何
時
。
扁
舟
欲
(箭
滿
眼
、
杳
杳
南
國
多
旌
旗
。
嗚
呼
四
歌
兮
歌
四
奏
、
林
猿
爲
我
啼
)晝
。
⑤
四
山
多
風
溪
水
*、
雨
颯
颯
枯
樹
濕
。
+蒿
古
,雲
不
開
、
白
狐
跳
梁
+狐
立
。
我
生
何
爲
在
窮
谷
、
中
夜
-坐
萬
感
集
。
嗚
呼
五
杜
甫
の

意
識
（
松
原
）
9
歌
兮
歌
正
長
、
魂 、
招 、
不 、
來 、
歸 、
故 、

、
。
こ
の
同
谷
歌
の
基
底
に
あ
る
の
は
故
の
家
族
の
離
散
を
き
、
ま
た
加
え
て
、
自
ら
も
故
を
離
れ
て
漂
泊
す
る
の
き
で
あ
る
。
其
一
は
、
洛
陽
の
陸
渾
が
無
人
と
な
っ
て
そ
こ
の
家
族
か
ら
の

信
が

え
た
こ
と
を
言
う
（
「
中
原
無
書
歸
不
得
（
	）」
）。
ま
た
其
三
は
、
三
人
の
弟
が
離
散
し
て
行
方
が
知
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
（「
有
弟
有
弟
在

方
」）。
ま
た
其
四
は
、
鍾
離
の
土
地
に
嫁
い
だ
妹
が
、
良
人
を
く
し
幼
兒
を
え
て
勞
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
（
「
有
妹
有
妹
在
鍾
離
」
）。
そ
し
て
其
五
は
、
自
ら
が
窮
谷
に
逼
塞
し
て
、
魂
魄
が
故
に
招
か
れ
る
こ
と
も
な
く
漂
泊
す
る
こ
と
を
言
う
（
「
魂
招
不
來
歸
故
」
）。
い
ず
れ
も
洛
陽
の
陸
渾
を
意
識
の
中
心
に
据
え
て
、
そ
こ
に
集
う
べ
き
骨
肉
の
弟
妹
が
戰
亂
に
よ
っ
て
離
散
し
、
故
の
家
が
喪
失
し
た
こ
と
を
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
同
谷
歌
に
表
さ
れ
た
杜
甫
の

の
思
い
は
、
洛
陽
陸
渾
と
い
う
地
理
上
の
一
地
點
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
正
し
く
、
家
族
結
束
の
象
と
し
て
の
「
家
」
に
向
か
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
以
下
に
讀
む
二
篇
の
詩
は
、
同
谷
を
去
っ
て

へ
向
か
う

の
十
二
篇
か
ら
な
る

紀
行
詩
の
其
六
・
其
十
二
で
あ
る
。
五
盤
五
盤
雖
云
險
、
山
色
佳
有
餘
。
仰
凌
棧
細
、
俯
映
江
木
疏
。
…
…
…
（
中
略
）…
…
…
東
郊
格
鬥
、
猾
何
時
除
。
故 、

、
有
弟
妹
、
流
隨
丘
墟
。

萬
事
好
、
豈
歸
吾 、
廬 、
。
の
目
地
で
あ
る

と
對
比
に
引
き
出
さ
れ
た
「
吾
廬
」
は
、
洛
陽
の
陸
渾
で
あ
る
。
「
東
郊
格
鬥
、
猾
何
時
除
」
が
史
思
明
の
叛
亂
軍
が
洛
陽
東
方
に
あ
っ
て
な
お
頑
な
抵
抗
を
續
け
い
て
る
こ
と
を
べ
、
ま
た
「
故
有
弟
妹
、
流
隨
丘
墟
」
が
故
に
い
る
べ
き
弟
妹
の
離
散
を
べ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
そ
れ
が
陸
渾
を
指
す
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

府
杜
甫
翳
翳
桑
楡
日
、
照
我
征
衣
裳
。
我
行
山
川
、
忽
在
天
一
方
。
但
逢
新
人
民
、
未
卜
見
故 、

、
。
大
江
東
流
去
、
游
子
日
長
。
曾
填
屋
、
季
 樹
木
!。
喧
然
名
會
、
吹
簫
"笙
簧
。
信
美
無
與
#、
側
身
川
梁
。
鳥
雀
夜
各
歸
、
中 、
原 、
杳
茫
茫
。
初
出
不
高
、
衆
星
爭
光
。
自
古
有
羈
、
我
何
哀
傷
。
こ
の
詩
の
「
故
」
も
「
中
原
杳
茫
茫
」
と
し
て
$か
れ
る
こ
と
か
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
10
ら
、
洛
陽
の
陸
渾
を
指
す
も
の
で
あ
る
（

參
照
）。
こ
こ
で
二
つ
の
確
を
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
秦
州
か
ら

到
ま
で
の
	

年
、
杜
甫
は
歸
る
べ
き
故
の
存
在
を
識
し
、
り
に
故
の
弟
妹
の
こ
と
に
言
す
る
そ
の

の
對
象
は
、
例
外
な
く
洛
陽
の
陸
渾
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
後
年
の
杜
甫
の
詩
に
は
、
洛
陽
と
竝
ん
で
歸
趨
の
目
標
と
し
て
の
長
安
が
大
き
く
を
出
現
さ
せ
る
が
、
そ
の
長
安
は
畢
竟
、
擬
似
な
故
に

ぎ
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
長
安
の
出
現
に
は
、
そ
れ
を
促
す
特 、
定 、
の 、

、
境 、
が
待
た
れ
る
べ
き
こ
と
を
推
定
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
特
定
の
境
（
一
つ
の
假
定
と
し
て
は
嚴
武
の
斡
旋
に
よ
る
杜
甫
の
官
職
復
歸
）
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
杜
甫
文
學
に
お
け
る
題
「

」
を
理
解
す
る
上
で
、
ら
く
重
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
補
足
す
べ
き
第
二
の
確
點
は
、
故
の
念
が
、
こ
の

年
の
時
の
中
で
熟
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

を
目
に
し
て
作
ら
れ
た
こ
の
二
首
で
見
ご
し
得
な
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「

萬
事
好
」
あ
る
い
は
「
曾
填
屋
、
季
樹
木
。
喧
然
名
會
、
吹
簫
笙
簧
」
と
べ
て
、

の
生
活
に
相
當
の
樂

（
）を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
杜
甫
の
期
待
が
重
ね
て
裏
切
ら
れ
た
貧
困
の
秦
州
・
同
谷
と
の
對
比
の
中
で
、

は
別
格
の
存
在
と
し
て
杜
甫
の
に
立
ち
現
れ
る
。
か
く
し
て
杜
甫
の
思
考
が
ひ
と
ま
ず
余
裕
を
 得
し
た
時
、
故
の
持
つ
意
味
も
、
一
!鮮
明
に
了
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
故
と
は
、
現
在
の
貧
"か
ら
そ
の
一
方
に
反
射
に
想
#さ
れ
る
よ
う
な
單
な
る
「
生
活
の
$
%
&」
と
し
て
で
は
な
く
、「
'
(が
歸
趨
す
る
目
地
」
へ
と
純
)さ
れ
る
。

到
を
目
に
、
故
の
念
は
、
杜
甫
の
中
で
明
ら
か
に
變
)
し
、
熟
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
四
洛
陽


杜
甫
は
、
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
の
年
末
に

に
到
す
る
。

の
地
は
、
杜
甫
に
*く
新
し
い
、
安
ら
ぎ
の
生
活
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
も
ま
た
+堂
の
,營
に
關
わ
る
未
來
の
計
畫
に
、
杜
甫
の
關
心
は
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

到
の
直
後
の
詩
を
見
る
と
、
杜
甫
を
不
斷
に
苛
ん
で
き
た
故
喪
失
（
陸
渾
の
破
壞
・
骨
肉
の
離
散
・
自
己
の
他
流
離
）
の
悲
哀
は
、
殆
ど
、
-行
の
"
%の
記
憶
と
共
に
.れ
去
ら
れ
て
い
た
か
に
見
え
る
。
と
は
い
え
時
折
、

の
念
に
驅
ら
れ
る
こ
と
が
無
い
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き

の
中
心
に
位
置
す
る
の
が
、
や
は
り
洛
陽
の
陸
渾
で
あ
っ
た
の
は
、
自
然
の
勢
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
恨
別
別
れ
を
恨
む
杜
甫
の

意
識
（
松
原
）
11
洛
一
別
四
千
里
洛
一
別
す
四
千
里
胡
騎
長
驅
五
六
年
胡
騎
長
驅
す
五
六
年
木
變
衰
行
劍
外
木
變
衰
し
て
劍
外
に
行
き
兵
戈
阻
老
江
邊
兵
戈
阻
し
て
江
邊
に
老
ゆ
思
家



立
家
を
思
ひ
に
み
て

に
立
ち
憶
弟
看
雲
白
日
眠
弟
を
憶
ひ
雲
を
看
て
白
日
に
眠
る
聞
	河
陽

乘

聞
	く
河
陽

ご
ろ
に
乘
ず
と
司
徒
爲
破
幽
燕
司
徒
に
爲
に
幽
燕
を
破
れ
こ
の
詩
は
「
胡
騎
長
驅
五
六
年
」
の
句
か
ら
、
安
祿
山
の
亂
勃
發
（
七
五
五
）
か
ら
五
六
年
後
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
李
光
弼
に
よ
る
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
十
の
河
陽
戰
役
、
お
よ
び
年
上
元
元
年
三

の
懷
州
戰
役
に
お
け
る
官
軍
利
に
呼
應
し
て
作
ら
れ
た
も
の
に
相

な
い
と
す
れ
ば
、
杜
甫
の

到
直
後
の
作
品
と
な
る
。
こ
の
詩
に
し
て
、
杜
甫
の

詩
の
二
つ
の
特
を
確
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
こ
の

の
詩
で
思
い
出
さ
れ
る
對
象
が
、
杜
甫
の

詩
の
例
に
漏
れ
ず
、
「
家
」
と
一
體
さ
れ
た
故
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
杜
甫
の
故
は
、
單
に
無
機
な
地
理
念
で
は
な
く
、
「
家
」「
家
族
」
と
一
體
と
な
っ
た
有
機
な
心
理
念
で
あ
る
と
先
に
指
摘
し
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
繰
り
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
こ
の

の
詩
が
、「
恨
別
―
家
族
と
の
離
別
を
傷
む
」
と
命
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。
第
二
に
、
故
の
洛
陽
陸
渾
が
、
安
史
の
亂
に
お
け
る
兩
軍
爭
奪
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
歸
を
願
う
杜
甫
の
思
い
は
、
「
叛
亂
定
を
願
う
政
治

張
」
と
必
然
に
同
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
點
は
、
に
讀
む
二
篇
の
詩
で
も
改
め
て
確
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
聞
官
軍
收
河
南
河
北
官
軍
の
河
南
河
北
を
收
む
る
を
聞
く
劍
外
忽
傳
收
薊
北
劍
外
忽
ち
傳
ふ
薊
北
を
收
む
と
初
聞
涕
 滿
衣
裳
初
め
て
聞
き
て
涕
 
衣
裳
に
滿
つ
卻
看
妻
子
愁
何
在
卻 ふり
むき
て
妻
子
を
看
れ
ば
愁
ひ
何
く
に
か
在
る
漫
卷
詩
書
喜
欲
狂
漫
り
に
詩
書
を
卷
き
て
喜
び
て
狂
わ
ん
と
欲
す
白
日
放
歌
須
縱
酒
白
日
放
歌
須
ら
く
酒
を
縱
に
す
べ
し
!春
作
"好
#

!春
"を
作
し
て
好
し
く
に
#る
べ
し
從
巴
峽
穿
巫
峽
ち
巴
峽
よ
り
巫
峽
を
穿
ち
便
下
襄
陽
向
洛
陽
便
ち
襄
陽
に
下
り
て
洛
陽
に
向
か
は
ん
廣
$元
年
（
七
六
三
）
正
、
%は
よ
う
や
く
河
南
河
北
の
地
を
回
復
し
て
、
八
年
&續
い
た
安
史
の
亂
を
定
し
た
。
杜
甫
は
こ
の
'息
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
12
を
、

の
西
北
西
一
二
〇
キ
ロ
に
あ
る
梓
州
（
四
川
省
三
臺
市
）
で
家
族
と
共
に
聞
い
た
（
）。
ち
な
み
に
嚴
武
が
代
宗
の
寶
應
元
年
（
七
六
二
）
六
に
長
安
に
召
さ
れ
た
後
、
杜
甫
は
、
家
族
を

の
堂
か
ら
こ
こ
梓
州
に
呼
び
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
詩
の
原
	に
「
余
田
園
在
東
京
」
と
あ
り
、
こ
の
時
杜
甫
は
三
峽
を
下
り
、
襄
陽
を
經
由
し
て
洛
陽
の
陸
渾

に
向
か
お
う
と
し
た
。
水
路
を
傳
っ
て
の
歸
路
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
年
の
家
族
を
っ
た
蜀
越
え
の

が
な
お
生
々
し
く
記
憶
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
の
詩
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
杜
甫
の
體
な
計
畫
と
し
て
念
頭
に
あ
る
の
は
、
常
に
一
貫
し
て
、
洛
陽
陸
渾

へ
の
歸
で
あ
る
。
他
方
、
長
安
は
か
ね
て
よ
り
安
定
し
た
態
に
あ
り
（
そ
の
後
の
吐
蕃
の
攻
に
よ
る
長
安

は
こ
の
年
の
十
）、
い
つ
で
も
歸
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
こ
と
は
、
杜
甫
の
實
質
な

の
對
象
が
洛
陽
で
あ
り
、
長
安
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
傍
證
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
邊
行
天
邊
老
人
歸
未
得
天
邊
の
老
人
歸
る
こ
と
未
だ
得
ず
日
東
臨
大
江
哭
日

東
の
か
た
大
江
に
臨
み
て
哭
す
隴
右
河
源
不
種
田
隴
右
河
源
田
に
種
ゑ
ず
胡
騎
羌
兵
入
巴
蜀
胡
騎
羌
兵
巴
蜀
に
入
る
洪
濤
滔
天
風
拔
木
洪
濤
天
に
滔 はび
こり
て
風
木
を
拔
き
飛
禿
後
鴻
鵠
に
飛
ぶ
は

後
は
鴻
鵠
九
度
附
書
向
洛
陽
九
度
書
を
附
し
て
洛
陽
に
向
か
ふ
も
十
年
骨
肉
無
息
十
年
骨
肉
息
無
し
こ
の
詩
は
吐
蕃
の
入
寇
に
言
す
る
の
で
、
廣
元
年
（
七
六
三
）
秋
以
の
制
作
で
あ
る
。
し
か
も
「
十
年
骨
肉
無
息
」
に
據
れ
ば
、
安
史
の
亂
勃
發
か
ら
「
十
年
」
が
經
し
て
お
り
、
廣
二
年
、
も
し
く
は
永
泰
元
年
の
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
は
杜
甫
の
在
蜀
末
期
に
相
當
し
て
い
る
。
「
天
邊
老
人
歸
未
得
、
日
東
臨
大
江
哭
」
天
邊
（

）
に
寓
居
す
る
自
分
は
、
故
に
歸
る
こ
と
も
出
來
ず
、
日
れ
に
長
江
を
東
に
眺
め
な
が
ら
大
聲
で
泣
く
。
ま
た
「
九
度
附
書
向
洛
陽
、
十
年
骨
肉
無
息
」
た
び
た
び
洛
陽
の
陸
渾

に
手
紙
を
言
付
け
た
の
に
、
十
年
 、
骨
肉
の
弟
妹
か
ら
は
!事
が
な
い
。
杜
甫
は
長
江
を
下
っ
て
故

に
歸
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
故
が
洛
陽
陸
渾

で
あ
る
こ
と
は
、
最
後
の
二
句
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
を
讀
む
と
き
、
蜀
中
五
年
を
"し
て
杜
甫
が
歸
る
べ
き
故
と
し
て
思
い
#く
の
は
、
一
貫
し
て
洛
陽
だ
っ
た
こ
と
が
$明
す
る
の
で
あ
る
。
杜
甫
の

意
識
（
松
原
）
13
五
嚴
武
來
蜀
杜
甫
の
蜀
中
の
生
活
は
、
嚴
武
の
來
訪
に
よ
っ
て
大
き
く
變
す
る
。
そ
れ
は
經
濟
な
庇

の
出
現
と
い
う
意
味
合
い
だ
け
で
は
な
い
。
嚴
武
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
斷
し
て
い
た
杜
甫
と
中
央
政
界
と
の
關
係
が
、
こ
こ
に
回
復
す
る
可
能
性
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
嚴
武
は
、
肅
宗
で
は

	黨
の
一
員
と
し
て
冷

さ
れ
、
巴
州
刺
史
に
左
さ
れ
て
い
た
（
）。
と
は
い
え
嚴
武
は
、
上
元
元
年
に
な
る
と
東
洛
陽
の
長
官
で
あ
る
河
南
尹
（
御
史
中
丞
）
に
昇
し
、
さ
ら
に
上
元
二
年
に
は
、
梓
州
刺
史
・
劍
南
東
川
度
使
（
御
史
中
丞
）
と
な
り
、
つ
い
で
十
に
は

尹
・
劍
南
度
使
（
御
史
中
丞
）つ
ま
り

府
長
官
に
し
て
蜀
軍
管
總
司
令
官
と
い
う
實
務
大
を
擔
っ
て
、

に
任
す
る
。
嚴
武
は

	黨
の
一
員
と
し
て
は
、
例
外
に
出
世
を
果
た
し
て
い
た
。
同
じ
く

	黨
に
屬
す
る
杜
甫
と
す
れ
ば
、
政
治
榮
を
げ
た
嚴
武
と
再
會
の
機
會
を
得
た
こ
と
は
、
外
の
幸
だ
っ
た
と
い
っ
て
良
か
ろ
う
。
杜
甫
と
嚴
武
と
の
交
流
は
、
嚴
武
が
年
末
に

に
任
し
た
、
そ
の
年
の
寶
應
元
年
（
七
六
二
）
の
春
に
始
ま
っ
て
い
る
。
奉
酬
嚴
公
寄
題
野
亭
之
作
嚴
公
の
野
亭
に
寄
題
す
る
の
作
に
奉
酬
す
拾 、

、
曾 、
奏 、
數 、
行 、
書 、
拾

曾
て
奏
す
數
行
の
書
懶
性
從
來
水
竹
居
懶
性
從
來
水
竹
に
居
る
奉
引
濫
騎
沙
馬
、
幽
棲
眞
錦
江
魚
。
謝
安
不
倦
登
臨
費
、
阮
焉
知
禮
法
疏
。
枉
沐
旌
麾
出
 府
、
!
"無
徑
欲
#鋤
。
蜀
中
期
の
杜
甫
が
嚴
武
に
$っ
た
最
初
の
詩
が
「
拾
曾
奏
數
行
書
」
の
句
で
%き
&こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
象
'
な
意
味
を
持
つ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
杜
甫
が
左
拾
在
任
時
に
、
敗
軍
の
將
と
な
っ
た

	を
(
し
て
肅
宗
の
)鱗
に
觸
れ
た
事
件
を
こ
こ
で
特
筆
す
る
の
は
、
正
し
く
こ
の
事
件
こ
そ
、
杜
甫
と
嚴
武
と
を
結
束
す
る
*點
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
杜
甫
は
、

	の
與
黨
に
屬
し
た
た
め
に
、
左
拾
か
ら
+州
司
功
參
軍
に
左
さ
れ
、
さ
ら
に
は
,官
に
-い
.
ま
れ
た
。
い
ま
は
世
を
侘
び
て
浣
/溪
の
0の
竹
林
の
中
に
!堂
を
營
ん
で
い
る
の
も
（
「
懶
性
從
來
水
竹
居
」
）、
*は

	黨
の
一
員
と
し
て
官
界
か
ら
排
斥
さ
れ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
杜
甫
は
自
己
が

	黨
に
1屬
す
る
と
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嚴
武
と
同
志
の
關
係
に
あ
る
こ
と
を
第
一
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
杜
甫
は
さ
き
の
乾
元
二
年
（
七
五
九
）、
秦
州
で
「
寄
岳
州
賈
司
馬
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
14
六
丈
・
巴
州
嚴
八
使
君
兩
閣
老
五
十
韻
」
の
長
篇
を
作
り
、
そ
の
中
に
「
衡
岳
啼
猿
裏
（
賈
至
）、
巴
州
鳥
邊
（
嚴
武
）。
故
人
倶
不
利
、
謫
宦
兩
悠
然
」
の
詩
句
が
あ
る
。
賈
至
は
、
嚴
武
と
共
に

黨
に
屬
し
、
そ
れ
故
に
兩
と
も
岳
州
と
巴
州
の
刺
史
に
謫
宦
と
な
っ
て
い
る
。
杜
甫
は

に
お
け
る
嚴
武
と
の
こ
の
再
會
に
先
ん
じ
て
、
す
で
に


黨
を
取
り
ま
く
境
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
	識
を
持
っ
て
お
り
、
嚴
武
に
對
す
る
同
志

接
は
、
決
し
て
場
當
た
り
の
付
燒
で
は
な
か
っ
た
。一
方
、
嚴
武
は
す
で
に

の
大
官
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
肅
宗
の
御
と
代
宗
の
位
に
當
た
っ
て
は
、
さ
ら
に
兵
部
侍
と
い
う
昇
格
人
事
を
も
っ
て
中
央
に
召
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

、
算 、
す
れ
ば
、
肅
宗
在
位
の
時
點
で
は
嚴
武
は
な
お

黨
の
一
味
と
し
て
冷

態
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
杜
甫
が
嚴
武
に
同
志
と
し
て
の
交
際
を
求
め
た
こ
と
に
は
、
嚴
武
の
共
感
を
得
ら
れ
る
確
か
な
見
み
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
嚴
武
は
、

黨
の
最
た
る
官
で
あ
る
。
杜
甫
は
、
嚴
武
に
對
し
て
單
な
る
經
濟

な
助
を
超
え
た
も
の
、
す
な
わ
ち
杜
甫
の
官
界
復
歸
の
仲
介
を
暗
に
期
待
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
期
待
は
、
嚴
武
が
兵
部
侍
と
い
う
昇
格
の
人
事
を
も
っ
て
長
安
に
召
さ
れ
る
に
當
た
っ
て
、
一
鮮
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
後
）。
嚴
武
と
の
再
會
は
、
し
ば
ら
く
れ
よ
う
と
し
て
い
た
杜
甫
の
官
界
復
歸
の
希
を
再
燃
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
來
蜀
の
初
期
は
殆
ど
言

さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
長
安
が
、
嚴
武
と
の
再
會
を
機
に
復
活
す
る
の
は
、
そ
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
嚴
密
に
は
、
蜀
中
期
の
詩
で
最
初
に
長
安
に
言
す
る
の
は
、
ま
だ
嚴
武
が

に
到
す
る
に
作
ら
れ
た
左
記
の
詩
で
あ
る
。
散
愁
二
首
其
一
久
客
宜
旋
旆
、
興
王
未
息
戈
。
蜀
星
陰
見
少
、
江
雨
夜
聞
多
。
百
萬
傳
深
入
、
寰
區
匪
它
。
司
徒
（
李
光
弼
）
下
燕
趙
、
收
取
舊
山
河
。其
二
聞
并
州
、
 書
（
王
思
禮
）
訓
士
齊
。
幾
時
!薊
北
、
當
日
報
關
西
。
戀 、
闕 、
丹 、
心 、
破 、
、
霑
衣
"首
啼
。
老
魂
招
不
得
、
歸
路
#長
$。
詩
は
其
一
で
は
李
光
弼
、
其
二
で
は
王
思
禮
と
い
う
二
人
の
將
軍
に
安
史
の
亂
の
%定
を
期
し
て
奮
&を
催
す
。
制
作
時
期
は
、
其
一
の
「
蜀
星
陰
見
少
」
か
ら
蜀
中
の
作
と
知
ら
れ
、
ま
た
其
二
の
「
聞

'
州
、
 書
訓
士
齊
」
が
太
原
（
'州
）
の
河
東
(度
使
で
あ
っ
た
生
杜
甫
の

)意
識
（
松
原
）
15
の
王
思
禮
（
七
六
一
年
）
を
敍
べ
る
こ
と
か
ら
、
杜
甫
の

初
期
、
す
な
わ
ち
上
元
元
年
（
七
六
〇
）
も
し
く
は
年
の
作
で
あ
る
こ
と
は
確
定
し
て
い
る
。
し
か
も
「
百
萬
傳
深
入
、
寰
區
匪
它
」
が
李
光
弼
に
よ
る
官
軍
の
利
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
先
に
讀
ん
だ
「
恨
別
」
と
同
じ
く
、
す
な
わ
ち
李
光
弼
に
よ
る
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
十
	の
河
陽
戰
役
と
年
三
	の
懷
州
戰
役
に
お
け
る

利
を
背
景
と
す
る
作
と
推
定
し
て

つ
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
其
二
の
頸
聯
「
戀
闕
丹
心
破
、
霑
衣
首
啼
」
は
、
長
安
の

を
戀
す
る
思
い
を
抒
べ
、
そ
れ
を
承
け
る
尾
聯
「
老
魂
招
不
得
、
歸
路
長
」
が
、
久
し
く
他
に
流
寓
し
た
ま
ま
歸
の
目
も
立
た
な
い
衷
を
吐
露
す
る
。
か
く
し
て
こ
の
詩
に
よ
っ
て
、
左
拾
か
ら
州
司
功
參
軍
へ
の
左
、
さ
ら
に
は
官
と
い
う
容
赦
の
な
い
挫
折
を
蒙
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
杜
甫
の
「
官
界
復
歸
の
願
」
が
一
向
に
衰
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し 、
か 、
し 、
嚴
武
來
蜀
に
先
立
つ
杜
甫
の
蜀
中
初
期
の
詩
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
長
安
歸
京
の
願
を
べ
た
も
の
は
、
こ
の
一
首
を
例
外
と
し
て
他
に
は
見
當
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
李
光
弼
に
よ
る
官
軍
の
部
分

利
の
息
が
、
杜
甫
の
歸
の
思
い
を
衝
動
に
鼓
し
た
結
果
と
し
て
の
、
孤
立
し
た
作
品
と
見
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
右
の
詩
を
例
外
と
す
れ
ば
、
長
安
に
言
す
る
詩
は
、
嚴
武
來
蜀
を
待
っ
て
よ
う
や
く
系
統
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
野

西
山
白
三
戍
、
南
浦
 江
萬
里
橋
。
!
"風
塵
#弟
$、
天
涯
涕
%一
身
遙
。
唯
將
遲
&供
多
病
、
未
有
涓
埃
答 、
'
、

、
。
跨
馬
出
郊
時
極
目
、
不
堪
人
事
日
蕭
條
。
詩
中
の
「
三
」
は
、
(が
對
吐
蕃
戰
の
た
め
に
設
置
し
た
松
・
維
・
保
の
三
つ
の
塞
で
あ
り
、
詩
が
こ
れ
に
言
す
る
の
は
、
吐
蕃
の
)
犯
が
こ
の
時
期
以
後
に
俄
か
に
活
發
*し
た
事
態
と
對
應
す
る
も
の
で
あ
る
（
+）。
こ
の
詩
の
制
作
時
期
は
一
般
に
は
、
嚴
武
の


,任
直
後
の
寶
應
元
年
（
七
六
二
）
春
と
さ
れ
て
い
る
（
-）。
頷
聯
で
は
、
戰
亂
の
中
で
離
散
し
た
三
人
の
弟
た
ち
と
の
再
會
が
か
な
わ
ぬ
こ
と
を
嘆
く
。
#弟
と
の
一
家
團
圓
は
、
杜
甫
ひ
と
り
の
中
に
完
結
す
る
宿
願
で
あ
る
。
し
か
し
「
答
'
」
つ
ま
り
官
僚
と
な
っ
て
.濟
に
務
め
る
と
い
う
念
願
は
、
左
拾
か
ら
州
司
功
參
軍
に
左

さ
れ
、
最
後
に
は
官
に
/い
0ま
れ
て
す
で
に
挫
折
し
た
も
の
で
あ
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
16
る
。
そ
れ
は
も
は
や
、
杜
甫
ひ
と
り
の
努
力
に
よ
っ
て
回
復
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
「
答

」
の
實
現
に
は
、
上
位
の
汲
引
が
不
可
缺
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
一
篇
の
詩
に
は
、
必
ず
暗
默
の
う
ち
に
、
特
定
の
讀
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
家
族
の
離
散
と
官
職
の
喪
失
と
い
う
こ
の
時
の
不
の
理
解
と
な
り
う
る
人
物
、
し
か
も
ま
た
中
央
へ
の
汲
引
を
託
し
う
る
そ
の
よ
う
な
人
物
は
、
こ
の
時
の
杜
甫
に
は
嚴
武
を
お
い
て
他
に
は
な
か
っ
た
。こ
の
詩
の
讀
を
こ
の
よ
う
に
嚴
武
に
比
定
す
る
時
、
第
一
句
「
西
山
白
三
戍
」
も
單
な
る
敍
景
句
で
あ
る
の
を
や
め
て
、
嚴
武
に
對
す
る
能
動
な
働
き
か
け
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
嚴
武
は
劍
南
	度
使
と
し
て
、
蜀
中
の
兵

を
掌
握
し
て
い
る
。
そ
の
最
も
切
實
な
課
題
は
、
對
吐
蕃
政
策
で
あ
る
。
杜
甫
が
敢
え
て
、
吐
蕃
を
意
識
す
る
こ
の
一
句
を
も
っ
て
詩
を
詠
み
こ
し
た
の
も
、
嚴
武
を
念
頭
に
置
く
こ
と
の
一
つ
の
表
れ
と
解
釋
で
き
な
い
で
も
な
い
。
相
手
の
同
を
一
方
に
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
志
な
帶
と
責
任
感
に
訴
え
る
こ
と
を
、
こ
の
時
の
杜
甫
は
得
策
と
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
長
安
の
官
界
と
密
接
な
關
係
を
持
つ
嚴
武
を
え
入
れ
た
こ
と
で
、
杜
甫
は
再
び
長
安
に
對
す
る
關
心
を
回
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
の
個
人
の
感
を
綴
っ
た
か
に
見
え
る
詩
も
、
そ
の
よ
う
な
杜
甫
の
心
理
の
文
に
お
い
て
讀
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
野
人
朱
櫻
西
蜀
櫻
桃
也
自
紅
西
蜀
の
櫻
桃
も
也
た
自
か
ら
紅
な
り
野
人
相
滿
籠
野
人
相
り
て
籠
に
滿
つ
數
迴
細
寫
愁
仍
破
數
迴
細
か
に
寫
し
て
仍
ほ
破
れ
ん
か
と
愁
へ
萬
顆
圓
訝
許
同
萬
顆

ひ
とし
く
圓 つぶ
らに
し
て
許 か
く
も
同
じ
か
と
訝
る
憶
昨
賜
霑
門
下
省
昨
を
憶
へ
ば
賜
霑
せ
ら
る
門
下
省


出
大
明
宮
よ
り
く
と
き
出
す
大
明
宮
金
盤
玉
箸
無
息
金
盤
玉
箸
息
無
く
此
日
嘗
新
任
轉
蓬
此
の
日
新
し
き
を
嘗 な
め
て
轉
蓬
に
任
す
仇
は
こ
の
詩
の
制
作
時
期
を
、
「
金
盤
玉
箸
無
息
」
の
句
か
ら
寶
應
元
年
（
七
六
二
）
四
丁
卯
（
十
九
日
）
の
肅
宗
御
の
後
と
推
定
す
る
。

に
お
け
る
櫻
桃
頒
賜
は
四
一
日
で
あ
り
（
）、
肅
宗
の

御
が
恰
も
そ
の
四
の
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
「
西
蜀
櫻
桃
↑

に
よ
る
櫻
桃
の
頒
賜
↑肅
宗
の
御
」
と
い
う
聯
想
を
生
ん
だ
と
見
る
の
で
あ
る
。
仇
兆
鰲
の
推
論
は
、
ら
く
は
當
な
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
詩
は
、
嚴
武
の
 
!
"任
か
ら
#
$年
後
の
作
品
と
な
る
。
杜
甫
が
い
っ
た
い
長
安
に
對
し
て
自
ら
の
如
何
な
る
%を
思
い
&く
杜
甫
の
'
(意
識
（
松
原
）
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の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
杜
甫
の
歸
意
識
を
理
解
す
る
上
で
重
な
點
と
な
る
。
杜
甫
が
思
い
く
の
は
、
か
つ
て
の
乾
元
元
年
（
七
五
八
）
四
一
日
、
左
拾
在
任
中
に
肅
宗
の

で
櫻
桃
を
頒
賜
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
美
し
く
	

っ
た
女
官
た
ち
が
、
金
盤
に
り
上
げ
た
櫻
桃
を
、
玉
箸
を
も
っ
て
文
武
の
百
官
た
ち
に
一
人
ひ
と
り
分
け
與
え
て
回
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
や
か
な
會
の
人
で
あ
っ
た
肅
宗
は
す
で
に
こ
の
世
に
な
く
、
櫻
桃
を
っ
た
金
盤
や
玉
箸
も
、
今
は
自
分
の
世
界
か
ら
完
に
失
わ
れ
た
と
杜
甫
は
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
讀
の
胸
に
る
の
は
、
長
安
の

に
對
す
る
杜
甫
の
惻
惻
た
る
戀
の
思
い
で
あ
る
。
杜
甫
は
結
局
は

黨
の
一
員
と
し
て
肅
宗
に
疎
ま
れ
て
中
央
を
わ
れ
、
州
司
功
參
軍
に
貶
謫
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
不
幸
な
結
末
に
わ
っ
た
こ
の
左
拾
の
官
も
、
杜
甫
に
す
れ
ば
、
彼
の
今
に
至
る
生
の
最
も
榮
光
に
滿
ち
た
記
憶
で
あ
る
に
相
な
か
っ
た
。
杜
甫
が
長
安
を
志
向
す
る
時
、
ま
ず
腦
裏
に
か
ぶ
の
は
去
の
こ
の
左
拾
の
な
の
で
あ
る
。
杜
甫
は
、
嚴
武
と
の
再
會
を
機
に
、
長
安
歸
京
を
一
つ
の
擇
肢
と
し
て
數
え
始
め
た
。
し
か
し
そ
の
思
い
は
、
體
 な
根
據
も
目
標
も
何
も
備
わ
ら
な
い
、
余
り
に
も
!然
と
し
た
期
待
に
ぎ
な
か
っ
た
た
た
め
に
、
未
來
に
向
か
う
積
極
 な
意
欲
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
な
く
、

、
去 、
の 、
回 、
想 、
と
い
う
屈
折
し
た
形
で
立
ち
現
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
杜
甫
の
心
中
に
"
#し
た
ば
か
り
の
歸
の
願
$が
、
體
 な
計
畫
へ
と
生
長
す
る
に
は
、
嚴
武
の
第
二
%
&蜀
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
の
嚴
武
の
盡
力
に
よ
っ
て
杜
甫
に
檢
校
'書
工
部
員
外
(（
(官
）が
授
與
さ
れ
て
か
ら
は
、
杜
甫
は
自
ら
の
を
、
長
安
の

に
立
つ
一
人
の
(官
と
し
て
明
確
に
思
い
く
よ
う
に
な
り
（
)）、
そ 、
の 、
時 、
に 、
は 、
、
去
に
向
か
う
回
想
は
從
屬
 
な
位
置
へ
と
後
*す
る
の
で
あ
る
。
杜
甫
の
こ
の
よ
う
な

に
對
す
る

、
想 、
の
思
い
の
高
ま
り
の
中
で
、
%に
見
る
よ
う
に
、
長
安
を
指
し
て
「
故
+」
を
稱
す
る
詩
も
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
制
作
時
期
は
、
仇
,は
寶
應
元
年
（
七
六
二
）
-
、
、
長
安
に
召
.さ
れ
る
嚴
武
を
見
/っ
て
綿
州
ま
で
來
た
時
の
作
と
推
定
す
る
が
、
詩
中
に
「
五
陵
0滿
眼
、
傳
語
故
+春 、
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
1は
2り
立
ち
が
た
い
。
楊
,（
卷
八
）
や
『
杜
甫
年
譜
』
が
そ
の
年
の
春
の
2
3に
お
け
る
作
と
見
る
の
が
比
較
 穩
當
で
あ
ろ
う
。
4別
何
5
生
死
論
交
地
、
何
由
見
一
人
。
悲
君
隨
燕
雀
、
6宦
走
風
塵
。
綿
谷
元
7
8、
沱
江
不
向
秦
。
五
陵
0滿
眼
、
傳
語
故
+春
。
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「
綿
谷
元

」
は
、
綿
谷
が
中
へ
と
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
轉
じ
て
、
何
が
中
を
へ
て
長
安
に
向
か
う
こ
と
言
う
。
ま
た
「
沱
江
不
向
秦
」
は
、
沱
江
は
秦
に
向
か
っ
て
は
流
れ
な
い
こ
と
を
言
っ
て
、
沱
江
の
邊
り
（
）に
い
る
作
杜
甫
は
長
安
に
歸
る
こ
と
が
出
來
ず
に
い
る
こ
と
の
暗
喩
と
す
る
。
そ
し
て
「
五
陵
滿
眼
、
傳
語
故
春
」
は
、
長
安
の
五
陵
に
は
が
一
面
に
	い
て
い
る
だ
ろ
う
、
そ
こ
で
我
が
故
に
、
我
が
戀

の
思
い
を
言
傳
し
て
貰
い
た
い
、
と
詩
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
制
作
時
期
に
曖
昧
な
點
が
あ
る
の
で
あ
く
ま
で
も
參
考
と
し
て
以
上
の
意
味
は
持
た
な
い
が
、

に
來
て
三
度
目
の
春
を
え
る
こ
の
頃
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
長
安
を
挫
折
の
場
と
し
て
記
憶
か
ら
忌
み
ざ
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
懷
か
し
む
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
ん
で
歸
る
べ
き
と
見
る
だ
け
の
「
余
裕
」
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
、
こ
の
詩
か
ら
讀
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
州
司
功
參
軍
を
罷
め
て
以
來
、
杜
甫
の
歸
る
目
地
は
一
貫
し
て
洛
陽
の
陸
渾
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
頃
に
は
、
長
安
が
そ
の
歸
趨
の
地
の
一
つ
に
加
わ
り
始
め
る
。
嚴
武
の
來
蜀
は
、
そ
の
變
の
重
な
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
六
嚴
武
離
蜀
嚴
武
は
、
寶
應
元
年
（
七
六
二
）
七
に
、

を
發
っ
て
歸
の
に
い
た
。
杜
甫
は
、
綿
州
の
さ
ら
に
郊
外
三
十
里
に
あ
る
奉
濟
驛
ま
で
嚴
武
を
っ
て
、
そ
こ
で
別
れ
た
（
「
奉
濟
驛
重
嚴
公
四
韻
」
）。
と
こ
ろ
で
杜
甫
は
、
な
ぜ
嚴
武
と
共
に
長
安
に
歸
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
長
安
に
は
杜
甫
を
え
入
れ
る
境
が
何
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
杜
甫
は
か
つ
て
長
安
で
左
拾
と
し
て
ご
し
た
時
を
思
い
出
し
、
さ
ら
に
は
長
安
で
の
官
職
復
歸
を
も
願
い
始
め
て
い
た
よ
う
だ
が
、
し
か
し
 體
な
復
歸
の
目
は
一
切
無
か
っ
た
。
杜
甫
は
嚴
武
と
別
れ
た
後
、
何
故
か
そ
の
ま
ま

の
!堂
に
は
歸
ら
ず
、
一
年
"余
り
、
四
川
盆
地
東
部
の
梓
州
（
三
臺
市
）・
#州
（
嘉
陵
江
に
臨
む
#中
市
）
一
帶
を
漂
泊
す
る
こ
と
に
な
る
。
杜
甫
が
こ
の
梓
#漂
泊
を
切
り
上
げ
て
よ
う
や
く

の
!堂
に
歸
る
の
は
、
廣
$
二
年
（
七
六
四
）
春
、
嚴
武
の

再
%を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
杜
甫
は
、
直
ち
に
!堂
に
歸
ら
な
か
っ
た
の
か
。
一
つ
の
理
由
は
、
恰
も
そ
の
と
き

で
徐
知
&の
亂
が
'こ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
が
理
由
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
何
と
し
て
も
徐
知
&の
亂
そ
の
も
の
は
嚴
武
の
出
立
直
後
の
七
に
勃
發
し
た
が
一
箇
ば
か
り
で
(定
さ
れ
、
そ
の
後
は
、
家
族
を
え
に
杜
甫
の
)
意
識
（
松
原
）
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堂
と
の
を
復
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
）。
し
か
も
嚴
武
と
交
代
し
て

尹
と
な
っ
た
の
は
、
杜
甫
の
友
人
の
高
で
あ
る
。
蜀
州
刺
史
の
高
は
、
七
	の
徐
知

の
叛
亂
に
際
し
て
は
蜀
州
の
兵
を
い
て
徐
知

討
伐
に
向
か
っ
た
（
高
「
賀
斬

徐
知

表
」
）。
ま
た
高
は
年
二
	に
は
、

尹
に
加
え
て
、
正 、
式 、
に 、
劍
南
西
川
度
使
、
攝
東
川
度
使
に
就
任
し
て
蜀
中
の
大

を
掌
握
し
て
い
る
（
高
「
謝
上
劍
南
度
使
表
」
二
	二
日
上
訖
（
））。
高

は
、
杜
甫
の
來
の
詩
友
で
あ
る
ば
か
り
か
、
堂
時
代
に
は
、
杜
甫
は
高
に
助
も
求
め
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
高
が
刺
史
を
務
め
る
蜀
州
と
杜
甫
の
堂
に
は
互
い
に
訪
ね
合
う
よ
う
な
親
密
な
關
係
に
も
あ
っ
た
（
）。
高
の


任
は
、
杜
甫
に
は
好
合
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
敢
え
て
歸
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
こ
の
時
の
杜
甫
に
と
っ
て
、
堂
に
歸
る
積
極
な
意
味
が
無
く
な
っ
て
い
た
た
め
と
考
え
る
し
か
あ
る
ま
い
。
し
か
し
そ
の
邊
の
杜
甫
の
心
理
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
今
思
い
つ
く
ま
ま
に
理
由
を
箇
條
書
き
に
し
て
み
よ
う
。
①
梓
州
で
は
、
當
地
の
高
官
た
ち
の
經
濟

助
を
得
て
、
杜
甫
の
生
計
は
比
較
安
定
し
て
い
た
こ
と
（
）。
②
項
と
關
し
て
、
故
に
歸
る
の
に
必
な
費
を
え
る
目
算
が
立
ち
、

の
堂
で
の
永
以
外
の
擇
肢
を
持
っ
た
こ
と
。
③
廣
 元
年
（
七
六
三
）正
	に
は
、
安
史
の
亂
も
!定
さ
れ
て
、
故

（
洛
陽
陸
渾
"）に
歸
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
こ
と
（
#）。
右
記
の
三
點
は
、
杜
甫
自
身
の
詩
や
$史
%料
に
よ
っ
て
客
&
に
確
'し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
見
に
據
れ
ば
、
更
に
も
う
二
つ
、
重
な
考
慮
點
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、

に
歸
る
必

が
無
く
な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
第
二
に
、

に
歸
る
こ
と
に
心
理

支
障
が
生
じ
た
た
め
で
あ
る
。
第
一
の
點
に
つ
い
て
は
、
杜
甫
は
長
安
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
任
官
の
(知
を
待
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
嚴
武
が
兵
部
侍
)を
も
っ
て
召
*さ
れ
た
時
、
同
じ
く
+
,黨
に
屬
す
る
杜
甫
に
つ
い
て
も
再
任
官
の
可
能
性
が
生
じ
た
と
見
て
良
か
ろ
う
。
と
り
わ
け
歸
-後
の
高
官
嚴
武
が
杜
甫
の
た
め
に
盡
力
す
る
こ
と
も
、
杜
甫
の
心
中
に
は
期
待
さ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
嚴
武
の
歸
京
が
決
ま
っ
た
後
に
杜
甫
と
嚴
武
の
に
交
わ
さ
れ
た
詩
を
讀
み
直
し
て
み
る
と
、
官
僚
復
歸
に
對
し
て
、
杜
甫
は
そ
れ
ま
で
に
な
く
期
待
を
.ら
せ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
/の
詩
は
、
嚴
武
の
立
ち
に
先
ん
じ

に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
20
奉
嚴
公
入
十
韻
鼎
湖
瞻

、
象
闕
章
新
。
四

多
	、
中 、
原 、
憶 、
舊 、
臣 、
。
與
時
安
反
側
、
自
昔
有
經
綸
。
感
激
張
天

、
從
容
靜
塞
塵
。
南
圖
迴

、
北
極
捧
星
辰
。
漏
鼓
思
晝
、
宮
鶯
罷
囀
春
。
空
留
玉
帳
、
愁
錦
人
。
閣

丹
地
、
江
潭
隱
白
蘋
。
此 、
生 、

、
老 、
蜀 、
、
不 、
死 、
會 、
歸 、
秦 、
。
公
登 、
臺 、
輔 、
、
臨
危
莫
愛
身
。
十
韻
二
十
句
の
端
然
た
る
五
言
排
律
で
あ
る
。
「
鼎
湖
瞻

、
象
闕
章
新
」
の
二
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
肅
宗
の
御
と
、
新
代
宗
の

位
を
言
う
。
「
臣
」
と
は
、
こ
こ
で
は
單
に
古
く
か
ら
の
臣
下
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
は
棄
置
さ
れ
て
い
た
臣
下
の
こ
と
を
言
う
。
彼
ら
の
こ
と
を
改
め
て
「
憶
―
想
い
こ
す
」
こ
と
が
必

だ
っ
た
の
は
、
正
し
く
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
臣
（
嚴
武
）
を
中
原
に
呼
び
し
た
と
は
、
代 、
宗 、
に 、
よ 、
る 、

、

、
黨 、
の 、
再 、
登 、
用 、
と
い
う
政
策
轉
換
の
文
の
中
で
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
嚴
武
に
は
、
宰 、
相 、
就 、
任 、
の
期
待
も
掛
か
っ
て
い
た
（
「
公
登 、
臺 、
輔 、
」
）。
そ
し
て
杜
甫
が
「
此
生
老
蜀
、
不
死
會
歸
秦
蜀
の
地
で
ど
う
し
て
生
涯
を
え
ら
れ
よ
う
か
、
生
き
て
き
っ
と
長
安
に
歸
る
の
だ
」
と
歸
京
に
對
す
る
 い
意
欲
を
示
す
の
は
、
嚴
武
の
宰
相
就
任
に
對
す
る
期
待
の
高
ま
り
と
呼
應
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
!）。
こ
う
し
て
杜
甫
は
、
"州
司
功
參
軍
の
辭
職
と
と
も
に
一
旦
は
關
係
が
斷
た
れ
た
官
界
に
對
し
て
、
復
歸
に
向
け
た
確
か
な
期
待
を
#く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
す
る
嚴
武
の
答
詩
を
、
$に
%げ
る
。
酬
別
杜
二
嚴
武
獨
逢
堯
典
日
、
再
睹
&宮
儀
。
未
效
風
霜
勁
、
空 、
慚 、
雨 、
露 、
私 、
。
夜
鐘
'萬
(、
)漏
拂
千
旗
。
竝
向
殊
庭
*、
倶
承
別
+
,。
斗
憐
舊
路
、
-水
惜
歸
期
。
峰
樹
相
.、
江
雲
更
對
垂
。
試 、
迴 、
滄 、

、
棹 、
、
莫 、
/
、
0
、
亭 、
詩 、
。
祗
是
書
應
寄
、
無
1酒
共
持
。
杜
甫
の

2意
識
（
松
原
）
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陳
3君
『
4代
文
學
叢
考
』
「
杜
甫
離
蜀
後
之
行
止
原
因
新
考
」
二
九
〇
頁
は
以
下
の
よ
う
に
、
代
宗
に
よ
る

黨
の
名
5回
復
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
代
宗
が
寶
應
元
年
（
七
六
二
）
四
6に
位
し
た
後
、

7に
推
恩
し
、
肅
宗
に
貶
黜
さ
れ
た
官
僚
の
地
位
を
回
復
し
た
。

は
、
&州
刺
史
か
ら
刑
部
3書
に
任
命
さ
れ
、
張
鎬
は
、
辰
州
司
(か
ら
江
西
8察
使
に
9り
、
賈
至
は
岳
州
司
馬
か
ら
入
し
、
:で
3書
左
丞
に
な
る
。
嚴
武
は
、
入
し
て
;も
な
く
、
<門
侍
=と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
>勢
の
下
で
、
杜
甫
も
正
七
品
下
の
京
兆
功
曹
參
軍
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
地
位
は
"州
司
功
參
軍
よ
り
も
少
し
く
高
い
も
の
だ
っ
た
（
?）。
但
令
心
事
在
、
未
肯
鬢
毛
衰
。
最
悵
巴
山
裏
、
猿
惱
思
。
こ
の
嚴
武
の
詩
は
、
仇
（
卷
二
〇
）
に
も
收
さ
れ
、
杜
甫
の
「
奉
嚴
公
入
十
韻
」
に
酬
答
し
た
詩
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
。
杜
甫
の
詩
の
頭
が
「
鼎
湖
瞻
	

、
象
闕
章
新
。
四

多
、
中
原
憶
舊
臣
」
と
い
う
代
宗
の
位
と
、
臣
嚴
武
の
再
登
用
を

す
る
容
で
あ
る
の
と
相
す
る
よ
う
に
、
嚴
武
の
詩
が
「
獨
逢
堯
典
日
、
再
睹
宮
儀
。
未
效
風
霜
勁
、
空
慚
雨
露
私
」
と
い
う

の
治
世
に

に
復
歸
す
る
こ
と
、
ま
た
忠
義
を
盡
く
し
て
も
い
な
い
の
に
自
分
だ
け
に
恩
澤
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
遜
す
る
容
を
持
つ
こ
と
は
、
こ
の
二
篇
が
原
詩
と
和
詩
の
關
係
に
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
詩
型
が
共
に
十
韻
二
十
句
の
五
言
排
律
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
斷
を
裏
付
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
嚴
武
の
詩
で
は
、
「
試
迴
滄
棹
、
莫

亭
詩
」
の
一
聯
に
目
す
べ
き
で
あ
る
。
「
君
の
滄
に
か
ぼ
う
と
す
る
舟
の
棹
を
迴 か
えし
て
、
元
の
場
に
る
が
良
い
。
決
し
て
亭
山
を
隱
棲
の
地
と
見
る
謝
の
思
い
を
羨
ん
で
は
な
ら
な
い
」
。
こ
れ
は
杜
甫
の
原
詩
の
「
江
潭
隱
白
蘋
」
に
示
さ
れ
た
隱
遁
へ
の
思
い
を
、
是
非
と
も
思
い
止
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
續
く
「
祗
是
書
應
寄
、
無
 酒
共
持
」
き
っ
と
手
紙
は
出
す
、
酒
を
共
に
!み
交
わ
し
た
二
人
の
友
"を
 れ
な
い
で
欲
し
い
、
と
い
う
部
分
を
讀
め
ば
、
杜
甫
が
し
き
り
に
知
己
の
不
在
を
#い
て
隱
遁
の
思
い
を
吐
露
す
る
の
を
、
宥
め
る
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
詩
の
頭
に
$い
「
空
慚
雨
露
私
」
の
句
は
、
單
に
定
式
%さ
れ
た
遜
の
言
辭
と
し
て
で
は
な
く
、
杜
甫
を
さ
て
お
い
て
自
分
ひ
と
り
が
皇
の
恩
澤
を
私
す
る
こ
と
へ
の
慚
愧
の
思
い
を
讀
み
取
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
伏
線
の
下
に
「
試
迴
滄
棹
、
莫

亭
詩
。
祗
是
書
應
寄
、
無
 酒
共
持
」
と
い
う
杜
甫
の
悲
&を
慰
め
る
よ
う
な
言
'が
語
ら
れ
る
時
、
嚴
武
に
は
、
杜
甫
に
對
す
る
官
職
授
與
を

に
働
き
掛
け
る
心
積
も
り
が
あ
っ
た
と
、
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
杜
甫
が
(り
に
隱
遁
の
意
思
を
表
明
す
る
の
を
、
そ
の
ま
ま
眞
意
と
理
解
す
る
必
)は
無
い
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
、
榮
*し
た
+
を
見
る
時
に
用
い
る
、
六
の
離
別
詩
以
來
の
定
型
%し
た
り
手
の
自
己
表
現
と
み
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
（
,）。
し
か
も
一
-を
.め
て
嚴
武
と
杜
甫
と
の
固
有
の
關
係
に
し
て
讀
む
な
ら
ば
、
單
な
る
定
型
性
を
越
え
た
實
質
/な
意
味
を
持
ち
、
そ
れ
は
杜
甫
の
官
職
復
歸
を
願
う
思
い
の
屈
折
し
た
表
明
と
理
解
す
る
の
が
0當
な
の
で
あ
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、
隱
遁
を
示
唆
す
る
「
江
潭
隱
白
蘋
」
の
直
後
に
、
歸
京
を
願
う
「
此
生
1老
蜀
、
不
死
會
歸
秦
」
と
い
う
一
聯
が
置
か
れ
て
い
る
こ
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
22
と
は
（
「
奉
嚴
公
入
十
韻
」
詩
）、
そ
の
邊
り
の
息
を
如
實
に
傳
え
る
も
の
で
あ
る
。
七

の
高

嚴
武
が
長
安
に
歸
っ
た
後
、
杜
甫
は
高
の
い
る

に
歸
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
繰
り
せ
ば
徐
知
	の
叛
亂
そ
の
も
の
は
、
高
等
に
よ
っ
て

も
な
く
壓
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
理
由
を
大
に
見
積
も
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
今
日
に
お
け
る
標
準
な
杜
甫
年
譜
と
目
さ
れ
る
聞
一
多
『
少
陵
先
生
年
譜
會
箋
』
に
據
れ
ば
、
そ
の
時
ち
ょ
う
ど
徐
知
	の
叛
亂
が
あ
っ
て

へ
の
	が
阻
ま
れ
た
た
め
、
や
む
な
く
梓
州
に
ち
き
、
そ
の
後
、
重
陽
を
す
ぎ
た
秋
に
な
っ
て
、
杜
甫
自
身
が

に
赴
き
、
家
族
を
梓
州
に
引
き
取
っ
た
（
大
意
）、
と
敍
べ
て
い
る
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
秋
の
そ
の
時
期
に
は
、
叛
亂
も
定
さ
れ
て
、
家
族
を
え
に
行
け
る
ほ
ど
に

は
ち
き
を
取
り
し
て
お
り
、
し
か
も

の

（
政
・
兵
）
は
、
こ
の
時
點
で
實
質
に
高
（

尹
）
が
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
に
、

に
歸
ら
ず
に
梓
州
・
州
に
留
ま
っ
た
理
由
と
し
て
、
①
梓
の
高
官
た
ち
の
經
濟

助
、
②
歸
に
必
な
費
の
積
、
③
安
史
の
亂
の
定
に
よ
る
洛
陽
陸
渾
歸
の
體
 、
の
三
つ
を
想
定
し
た
。
し
か
し
嚴
武
が
歸
し
た
直
後
の
!年
（
寶
應
元
年
秋
"）
に
お
い
て
は
、
②
③
の
理
由
は
ま
だ
#加
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
①
に
し
て
も
、
安
定
し
た
助
が
保
證
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
從
っ
て
こ
の
三
項
は
、
杜
甫
が

に
歸
ら
な
か
っ
た
決
定
な
理
由
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
$
に
%べ
た
よ
う
に
、
は
や
り
杜
甫
は
、
長
安
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
の
任
官
の
&報
を
待
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
（
'）。
し
か
し
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、

の
(堂
で
任
官
の
)知
を
待
つ
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
*解
と
な
る
の
は
、
任
官
の
)知
を
、
な
ぜ
+み
慣
れ
た

の
(堂
で
待
つ
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
梓
州
の
方
が
、
蜀
	を
越
え
杜
甫
の
,
意
識
（
松
原
）
23
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杜
甫
の
屈
折
し
た
、
隱
遁
願
,の
形
を
取
る
官
僚
復
歸
へ
の
意
欲
は
、
奉
濟
驛
ま
で
っ
て
最
後
に
嚴
武
と
分
手
す
る
と
き
に
作
ら
れ
た
-の
詩
に
も
同
樣
に
見
え
て
い
る
。「
三
出
入
榮
」
は
、
嚴
武
が
玄
宗
・
肅
宗
・
代
宗
の
三
代
に
仕
え
て
榮
.し
た
こ
と
。
尾
聯
は
、
嚴
武
の
去
っ
た
後
の

に
お
い
て
隱
遁
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
言
う
が
、
そ
れ
が
却
っ
て
嚴
武
の
同
/を
期
待
す
る
0
1の
言
辭
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
奉
濟
驛
重
嚴
公
四
韻
2
從
此
別
、
3山
空
復
/。
幾
時
杯
重
把
、
昨
夜
4同
行
。
列
郡
謳
歌
惜
、
三
出
入
榮
。
江
村
獨
歸
處
、
寂
寞
5殘
生
。
て
長
安
に
歸
る
の
に
は
干
な
が
ら
離
が
短
い
が
、
し
か
し
そ
の
片
百
キ
ロ
ば
か
り
の
の
り
は
、
問
題
と
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
妻
子
を
っ
て
の
蜀
越
え
の

は
、
杜
甫
は
年
の
體
驗
か
ら
承
知
し
て
お
り
、
時
	を

ぐ
の
で
な
け
れ
ば
、
三
峽
を
下
り
、
江
陵
・
襄
陽
を
經
由
し
て
長
安
に
向
か
う
路
線
の
方
が
有
力
な
擇
肢
と
な
り
得
た
。
そ
の
時
は
、

か
ら
岷
江
を
下
る
の
が
最
も
便
利
で
あ
っ
た
。
（
梓
州
を
點
に
し
た
場
合
は
、
い
っ
た
ん
州
に
出
て
、
そ
こ
か
ら
嘉
陵
江
を
下
る
）。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
、
少
し
く
憶
測
を
逞
し
く
し
て
み
る
必
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
杜
甫
は
、
高
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
嚴
武
と
高
の
關
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
從
來
の
傳
記
理
解
に
據
れ
ば
、
杜
甫
は
嚴
武
を
見
っ
た
直
後
に
、
嚴
武
に
代
わ
っ
て

尹
に
就
任
し
た
高
に
の
詩
を
っ
て
絡
を
取
り
再
會
を
願
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
寄
高

病
乾
坤
、
招
楚
客
魂
。
詩
名
惟
我
共
、
世
事
與
誰
論
。
北
闕
更
新
、
南
星
故
園
。
定
知
相
見
日
、
爛
漫
倒

。
こ
の
詩
の
首
聯
は
、
文
字
に
混
亂
が
あ
る
た
め
か
解
で
あ
る
（
）。
今
は
、
最
も
當
と
思
わ
れ
る
浦
龍
『
讀
杜
心
解
』
の
解
釋
に
從
い
た
い
。
浦
龍
に
據
れ
ば
こ
の
詩
は
、
嚴
武
を
っ
て
綿
州
ま
で
來
た
と
き
に
、
高
が

尹
に
任
す
る
こ
と
を
知
っ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
元
々
堂
に
歸
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
高
の
任
の
息
を
聞
い
て
、
そ
の
歸
思
は
固
ま
っ
た
。
し
か
し
結
局
は
、
徐
知

の
亂
の
た
め
に
實
行
で
き
ず
に
 わ
っ
た
、
と
制
作
の
經
!を
推
測
す
る
。
大
意
梓
州
の
地
で
病
氣
を
"え
た
私
に
は
、
故
#（
洛
陽
）
へ
の
の
り
は
く
、
楚
客
（
屈
原
↓杜
甫
）の
魂
を
招
き
寄
せ
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
君
の
詩
名
は
、
私
と
共
に
高
く
、
國
家
の
大
事
は
、
私
を
お
い
て
誰
と
語
り
合
え
る
も
の
か
。
京
師
で
は
新
$が
%位
さ
れ
、
君
は
わ
が
故
園
（


（
&））
に
赴
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
再
會
の
日
に
は
、
心
ゆ
く
ま
で
美
酒
を
'み
交
わ
そ
う
で
は
な
い
か
。
「
北
闕
更
新
」
が
代
宗
の
%位
を
指
す
こ
と
に
は
、
(
)に
*議
が
な
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
詩
の
制
作
時
期
は
、
廣
+元
年
（
七
六
三
）
四
,の
代
宗
の
%位
か
ら
、
多
く
見
積
も
っ
て
も
-年
以
.で
あ
ろ
う
。
一
方
「
南
星
故
園
」
の
句
で
は
、「
南
星
」
は
高
を
指
し
、「
故
園
」
に
つ
い
て
は
、
高
の
故
園
（
中
原
）
を
指
す
の
か
、
杜
甫
の
故
園
（
堂
の
あ
る

）
を
指
す
の
か
で
解
釋
が
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
し
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
24
ば
ら
く
浦
に
從
っ
て
「
故
園
」
を
杜
甫
の
堂
の
あ
る

と
解
釋
し
、
先
の
よ
う
な
大
意
と
し
た
（
）。
こ
の
詩
は
、
『
宋
本
杜
工
部
集
』
に
未
收
で
あ
る
點
、
首
聯
に
文
字
の
混
亂
が
あ
り
そ
う
な
點
、
ま
た
「
故
園
」
の
解
釋
が
紛
ら
わ
し
い
點
な
ど
い
く
つ
か
の
未
解
決
な
問
題
を
え
た
、
い
に
く
い
作
品
で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
の
詩
を
根
據
に
立
論
す
る
こ
と
に
は
十
分
に
愼
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
つ
確
	で
き
る
こ
と
は
、
現
存
す
る
作
品
に

す
る
限
り
で
は
こ
の
詩
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
嚴
武
が
蜀
を
去
っ
た
後
、
杜
甫
は

の
高
と
絡
を
取
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
、
こ
の
事
實
で
あ
る
。
杜
甫
は
こ
の
年
の
秋
に
、

に
家
族
を
え
に
歸
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
時
に
も
、

尹
高
と
接
觸
し
た
形
迹
が
な
い
の
で
あ
る
。
杜
甫
と
高
は
、
こ
の
時
點
で
二
十
年
ば
か
り
の
親
交
を
持
っ
た
友
人
同
士
で
あ
る
。
し
か
も
嚴
武
が

に
任
す
る
ま
で
は
、
高
の
任
地
で
あ
る
蜀
州
と
、
杜
甫
の

の
堂
に
互
い
に
訪
ね
合
う
ほ
ど
に
親
密
な
交
際
を
結
ん
で
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
嚴
武
出
立
後
の
兩

の
疎
な
關
係
は
、
不
可
思
議
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
べ
き
は
、
先
の
よ
う
に
、
杜
甫
は
嚴
武
の
推
挽
で
官
僚
に
復
歸
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
、
こ
の
高
と
の
疎
な
關
係
の
取
り
方
と
は
、
ら
く
は
絡
を
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
極
め
て
粗
笨
な
見
取
圖
を
く
な
ら
ば
、

黨
の
中
心
人
物
で
あ
る
嚴
武
は
、
い
わ
ば
玄
宗
直
系
の
人
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
れ
に
對
し
て
高
は
、
肅
宗
に
よ
っ
て
高
官
に
引
き
立
て
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
高
の
第
一
の
殊
勳
は
、
肅
宗
の
至
元
載
（
七
五
六
）
十
二
に
淮
南
度
使
に
擢
さ
れ
て
、
江
南
に
兵
し
た
永
王
李
の
水
軍
（
李
白
は
こ
の
水
軍
に
參
加
）
を
討
伐
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
李
の
兵
は
、
玄
宗
が

と
共
に
實
施
し
た
「
制
置
」
（
王
分
 ）
の
一
!と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
制
置
の
施
策
を
皇
"（
肅
宗
）
#力
の
相
對
$低
下
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
當
初
よ
り
反
對
し
た
の
が
高

だ
っ
た
。
そ
の
李
の
水
軍
を
討
伐
し
た
「
肅
宗
＝
高
」
は
、
「
玄
宗
＝

＝
嚴
武
」
と
は
明
ら
か
に
對
立
す
る
政
治
勢
力
に
屬
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
肅
宗
の
信
任
を
得
て
榮
%を
&げ
た
高
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
宦
官
李
輔
國
の
譖
に
よ
っ
て
太
子
少
'事
に
左
(さ
れ
、
つ
い
で
乾
元
二
年
（
七
五
九
）、
つ
ま
り
杜
甫
が
)州
司
功
參
軍
を
*官
さ
れ
て
秦
州
・
同
谷
を
經
て

へ
と
向
か
っ
た
そ
の
年
に
、
彭
州
刺
史
に
出
さ
れ
た
。
蜀
の
高
は
、
い
わ
ば
不
+の
境
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
高
の
不
+は
、
肅
宗
人
の
,
、
部 、
對
立
に
よ
る
結
果
で
あ
り
、
嚴
武
と
杜
甫
の
不
+は
、
肅
宗
と
「
玄
宗
＝

黨
」
と
の
外 、
部 、
對
立
が
杜
甫
の
-
.意
識
（
松
原
）
25
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
る
點
で
、
事
は
は
っ
き
り
な
る
の
で
あ
る
。
杜
甫
は
、
高
と
も
嚴
武
と
も
良
好
な
關
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
高
と
嚴
武
と
の
に
は
人
の
對
立
が
あ
っ
た
。
し
か
も
兩
に
は
個
人
な
交
際
關
係
も
無
く
（
年
齡
差
二
十
六
	）、
そ
れ
故
に
兩
の

に
は
政
治
人
の
對
立
を
埋
め
る
よ
う
な
個
人
な
友
誼
の
存
在
す
る
余
地
も
な
か
っ
た
。
當
時
の
蜀
中
に

力
を
持
つ
そ
の
二
人
の
に
あ
っ
て
、
杜
甫
は
い
わ
ば
嚴
武
を
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、

尹
（
ま
た
西
川
度
使
）の
嚴
武
が
、
當
時
蜀
州
刺
史
で
あ
っ
た
高
よ
り
も
堂
の
杜
甫
に
身
な
存
在
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
ら
く
眞
相
は
、
杜
甫
の
官
は

黨
と
し
て
の
そ
れ
に
始
し
て
お
り
、
官
僚
と
し
て
の
復
歸
が
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

黨
の
人

部
（
嚴
武
）に
お
け
る
汲
引
が
不
可
缺
だ
と
い
う
斷
が
、
杜
甫
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
時
期
の
杜
甫
と
高
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
大
筋
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
杜
甫
と
高
の
關
係
は
、
一
貫
し
て
良
好
だ
っ
た
（
少
な
く
と
も
杜
甫
の
高
に
對
す
る
感
は
そ
う
だ
っ
た （
））。
し
か
し
嚴
武
と
高
と
の
關
係
は
、
黨

に
も
、
個
人
の

元
に
お
い
て
も
、
親
密
な
關
係
に
は
な
か
っ
た
。
杜
甫
は
自
ら
を


黨
の
一
員
と
位
置
づ
け
、
嚴
武
の
同
志
と
な
る
を
擇
し
た
結
果
、
專
ら
嚴
武
に
對
す
る
配
慮
か
ら
、
高
と
の
關
係
を
意
識
に
凍
結
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
杜
甫
が
長
安
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
任
官
の
知
ら
せ
を
待
つ
妙
な
時
に
、
あ
え
て

の
堂
に
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、

尹
高
と
余
り
に
も
す
ぎ
る
關
係
に
な
る
こ
と
を
け
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
嚴
武
の
來
蜀
を
重
な
 機
と
し
て
、
杜
甫
は
、
一
旦
は
努
め
て
!
れ
よ
う
と
し
て
い
た
長
安
の
こ
と
を
、
改
め
て
思
い
出
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
嚴
武
に
か
け
る
杜
甫
の
期
待
と
、
"
#に
よ
る
杜
甫
の
任
官
と
の
に
は
、
容
易
に
は
埋
め
が
た
い
深
い
斷
$が
あ
っ
た
。
嚴
武
が
歸
"し
た
後
ひ
と
り
蜀
の
地
に
留
ま
っ
た
杜
甫
は
、
時
の
經
%と
共
に
、
期
待
と
現
實
と
の
大
き
な
斷
$に
氣
付
く
こ
と
に
な
る
。
假
に

で
嚴
武
と
再
會
し
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
堂
で
閑
か
な
時

を
&っ
て
生
涯
を
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
時
す
で
に
杜
甫
の
心
中
は
、
嚴
武
に
よ
っ
て
長
安
と
い
う
一
語
を
點
ぜ
ら
れ
た
た
め
に
、
俄
か
に
波
立
っ
て
も
は
や
靜
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。

初
期
の
、
恬
澹
と
し
て
'穩
な
詩
風
は
、
梓
(漂
泊
時
期
に
な
る
と
、
複
雜
に
屈
折
し
て
陰
翳
を
帶
び
る
詩
風
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
嚴
武
に
よ
っ
て
長
安
と
い
う
幻
想
を
植
え
付
け
ら
れ
た
こ
と
の
、
一
つ
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
う
も
の
の
杜
甫
は
時
が
經
%す
る
に
從
っ
て
、
一
方
で
は
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
26
官
職
復
歸
の
願
を
繋
ぎ
つ
つ
も
、
洛
陽
歸
と
い
う
當
初
か
ら
の
、
ま
た
よ
り
現
實
な
計
畫
に
再
び
思
い
を
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
。
嚴
武
が
去
っ
て
年
ば
か
り
た
っ
た
廣
元
年
（
七
六
三
）
正
、
よ
う
や
く
安
史
の
亂
が
定
さ
れ
、
と
う
と
う
洛
陽
へ
の
歸
路
が
確
保
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
の
	び
を
詠
じ
た
「
聞
官
軍
收
河
南
河
北
」
詩
（
六
三
頁
）
を
讀
む
と
き
、
杜
甫
の
洛
陽
陸
渾

に
對
す
る

の
思
い
の
深
さ
を
改
め
て
確
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
小
結
本
稿
の
目
は
、
蜀
州
時
期
に
お
け
る
杜
甫
の

意
識
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
ま
ず
、
何
處
が
杜
甫
の

意
識
の
對
象
で
あ
る
か
の
解
明
が
不
可
缺
と
考
え
た
。
總
じ
て
蜀
中
五
年
の
時
期
は
、
中
に
一
年
の
梓
漂
泊
の
時
期
を
含
む
と
は
い
え
、
杜
甫
に
は
高
や
嚴
武
と
い
う
理
解
が
お
り
、
ま
た

の
堂
も
あ
っ
て
、
心
理
に
も
經
濟
に
も
比
較
安
定
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
分
だ
け
、
杜
甫
の

意
識
に
も
「
あ
る
種
」
の
余
裕
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
杜
甫
は

を
去
り
、
三
峽
を
下
っ
て
、
死
を
も
っ
て
る
長
く
不
安
定
な
漂
泊
の
生
活
に
入
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、

の
問
題
は
、
如
何
に
最
期
を
げ
る
の
か
と
い
う
問
題
と
互
い
に
拮
抗
し
あ
う
人
生
の
關
心
事
と
な
っ
て
、
杜
甫
の

を
占
領
す
る
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
州
逗
留
の
時
期
に
、
あ
る
い
は
兩
湖
漂
泊
の
時
期
に
、
杜
甫
は
何
處
に
、
何
を
求
め
て
歸
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
の
正
確
な
了
解
こ
そ
、
杜
甫
の
年
の
文
學
を
理
解
す
る
上
で
關
鍵
の
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
歸
趨
の
地
を
繞
る
問
題
は
、

意
識
の
淵
源
で
あ
る
蜀
中
時
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
蜀
中
の

時
期
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
こ
と
を
整
理
す
れ
ば
、
の
よ
う
に
な
る
。
杜
甫
の

の
思
い
が
向
か
う
の
は
、
一
貫
し
て
洛
陽
の
陸
渾

で
あ
っ
た
。
洛
陽
の
陸
渾

は
、
杜
甫
が
三
十
代
の
ば
に
長
安
に
出
て
來
る
ま
で
の
生
活
の
據
點
で
あ
り
、
ま
た
長
兄
で
あ
る
杜
甫
の
り
に
弟
妹
た
ち
が
團
圓
す
る
一
族
の
「
家
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
ま
た
同
時
に
、
杜
甫
が
誇
り
と
す
る

杜
預
や
父
杜
審
言
が
埋
さ
れ
る
杜
家
の
 
!の
地
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
洛
陽
の
陸
渾

は
、
安
史
の
亂
の
蹂
躙
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
弟
妹
た
ち
は
各
地
に
離
散
し
た
。
杜
甫
は
こ
の
よ
う
な
"況
を
見
定
め
る
中
で
、
こ
の
地
を
、
自
己
の
唯
一
の
故
と
し
て
心
に
刻
み
#む
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
杜
甫
の
長
安
に
對
す
る
意
識
は
$く
%な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
杜
甫
は
三
十
代
の
ば
か
ら
安
史
の
亂
に
至
る
ま
で
の
十
年
あ
ま
り
の
時
を
、
長
安
で
&ご
し
た
。
し
か
も
杜
甫
は
、
長
安
の
杜
甫
の

意
識
（
松
原
）
27
南
の
郊
外
、
少
陵
原
の
一
角
に
家
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
一
帶
は
代
以
來
の
杜
家
の
郡
の
在
地
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
三
點
に
お
い
て
、
長
安
は
、
擬 、
似 、

、
に
は
故
と
見
做
し
う
る
條
件
を
備
え
て
い
た
。
し
か
し
州
司
功
參
軍
を
罷
め
た
後
、
秦
州
・
同
谷
の
流
寓
の
時
期
を
經
て
、
蜀
中
	期
に
至
る
ま
で
、
杜
甫
は
一
貫
し
て
長
安
を

の
對
象
に
据
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
長
安
は
、
洛
陽
と
は

く
な
る
現
れ
方
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
ら
く
は
杜
甫
に
は
長
安
に
對
す
る
反
感
が
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
忌
の
思
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
思
い
は
、
杜
甫
が
左
拾
か
ら
州
司
功
參
軍
に
左
さ
れ
、
ま
た
州
司
功
參
軍
を
實
質
に
官
さ
れ
た
と
い
う
官
僚
と
し
て
の
挫
折
の
經
と
表
裏
の
關
係
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
洛
陽
と
長
安
が

く
な
る
位
相
に
お
い
て
眺
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、
蜀
中
	期
の

意
識
の
特
と
な
る
。
し
か
し
嚴
武
の

來
任
と
共
に
、
杜
甫
の
長
安
に
對
す
る
意
識
に
も
よ
う
や
く
變

が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く

黨
に
屬
し
て
い
た
嚴
武
と
の
再
會
は
、
杜
甫
に
今
一
度
、
官
僚
復
歸
の
希
を
も
た
ら
し
、
そ
の
期
待
感
の
高
ま
り
の
中
で
長
安
を
回
想
す
る
詩
が
系
統
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
杜
甫
は
、
洛
陽
以
外
に
も
う
一
つ
、
長
安
と
い
う
歸
趨
の
目
地
を
意
識
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
明
ら
か
し
得
た
經
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
續
稿
で
は
、
蜀
中
後
期
に
お
い
て
、
特
に
長
安
を
繞
っ
て

意
識
が
如
何
に
變
し
熟
す
る
の
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
『
治
鑑
』
二
二
〇
、
乾
元
元
年
に
、「
太
子
少
師

、
失
職
頗
怏
怏
多
稱
疾
不
、
而
客
夕
盈
門
。
其
黨
爲
之
揚
言
於
、
云
、
「
有
文
武
才
、
宜
大
用
」。
上
聞
而
惡
之
、
下
制
數
罪
貶

マ
マ州
刺
史
、
	祭
酒
劉
秩
貶
州
刺
史
、
京
兆
尹
嚴
武
貶
巴
州
刺
史
。
皆
黨
也
」。
ま
た
肅
宗
「
貶

劉
秩
嚴
武
詔
」（『


 文
』
四
二
）
（
２
）

黨
の
排
斥
で
は
、
賀
!
"明
が
中
心
な
役
#を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
點
で
は
、
「
移
官
豈
至
$」
に
も
一
面
の
眞
實
が
あ
る
が
、
	年
の
杜
甫
の


%
&に
お
い
て
肅
宗
が
激
昂
し
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
賀
!
"明
は
あ
く
ま
で
も
肅
宗
の
忠
實
な
代
辯
'と
し
て
振
(っ
た
に
)ぎ
な
い
。
（
３
）
杜
甫
は
、
吏
務（
文
書
業
務
）が
不
得
手
だ
っ
た
ら
し
い
。

時
期
に
嚴
武
の
*僚
と
な
っ
た
時
も
、
吏
務
を
+っ
て
辭
職
し
て
い
る
。
（
４
）
「
,末
以 、
事 、
之 、
東 、

、
。
湖
-東
.孟
雲
卿
、
復
歸
劉
/宅
宿
。
宴
飮
散
、
因
爲
醉
歌
」
詩
に
據
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
洛
陽
行
は
、
「
事
＝
公
務
」
を
帶
び
る
出
張
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
年
の
,に
洛
陽
で
作
ら
れ
た
「
0兵
」
詩
は
、
1城
の
會
戰
に
向
か
う
軍
2の
壯
行
を
3
容
と
す
る
が
、
杜
甫
の
公
務
は
あ
る
い
は
1城
の
會
戰
準
備
と
關
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
５
）
杜
甫
の
秦
州
時
期
の
「
寄
彭
州
高
三
十
五
使
君
4
5州
岑
二
十
七
長
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
28
史
參
三
十
韻
」
詩
に
「
無
錢
居
里
、
盡
室
在
邊
疆
」
。
つ
ま
り
收
入
が
な
い
の
で
長
安
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
出
來
ず
、
邊
境
の
秦
州
に
疎
開
し
た
、
と
詩
友
の
高
と
岑
參
に
白
し
て
い
る
。
ま
た
『
新

書
』
卷
二
百
一
「
杜
甫
傳
」
に
「
出
爲
州
司
功
參
軍
。
關
輔
饑
、
輒
棄
官
去
、
客
秦
州
、
負

橡
栗
自
給
」。『
	
書
』
卷
一
百
九
十
下
「
杜
甫
傳
」
に
「
出
甫
爲
州
司
功
參
軍
。
時
關
畿
亂
離
、


踊
貴
、
甫
寓
居
州
同
谷
縣
、
自
負

梠
、
兒
女
殍
數
人
」
。
吉
川
幸

「
秦
州
の
杜
甫
」
（
『
吉
川
幸


集
』
十
二
卷
四
三
七
頁
に
「
職
を
て
た
理
由
は
、
そ
の
年
、
陝
西
一
帶
が
大
饉
に
お
そ
わ
れ
、
杜
甫
の
任
地
州
も
、
災
い
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
爲
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
糧
の
不
足
が
、
人
を
し
て
官
職
を
ま
で
て
さ
せ
て
、
流
浪
の
に
上
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
の
私
の
理
解
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
は
も
と
よ
り
、
理
解
し
得
る
」。
（
６
）
「
三
句
」
其
二
に
「
二
十
一
家
同
入
蜀
、
惟
殘
一
人
出
駱
谷
。
自
二
女
齧
臂
時
、
回
頭
卻
向
秦
雲
哭
」。
こ
の
詩
は
、
永
泰
元
年（
七
六
五
）
、
雲
安
に
お
い
て
傳
聞
し
た
悲
慘
な
民
の
境
に
取
材
す
る
。
關
中
の
混
亂（
羌
渾
の
略
？
）に
よ
っ
て
、
多
く
の
民
が
發
生
し
、
蜀
を
目
指
し
て
移
動
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
の
二
十
一
家
族
の
民
の
中
、
無
事
に
駱
谷
の

を
越
え
ら
れ
た
の
は
た
だ
の
一
人
に
ぎ
ず
、
彼
の
二
人
の
娘
も
含
め
て
皆
な
中
で
斃
れ
た
。
困
に
際
し
て
は
、
一
般
に
こ
の
よ
う
な
集
團
に
よ
る
移
動
が
ば
れ
る
。
杜
甫
が
長
安
か
ら
秦
州
に
向
か
っ
た
時
に
も
、
ま
た
秦
州
か
ら
同
谷
、
同
谷
か
ら

へ
の
行
に
お
い
て
も
、
い
わ
ば
こ
の
よ
う
な
民
の
一
行
に
加
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
（
７
）
杜
甫
よ
り
も
數
年
後
に
な
る
が
、
韋
應
物
が
、
代
宗
の
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
に
洛
陽
丞
で
あ
っ
た
時
期
の
「
登
高
洛
 作
」
に
「
十
載
!屯
、
兵
戈
"雲
屯
。
膏 、
腴 、
滿 、
榛 、
蕪 、
、
比 、
屋 、
空 、
毀 、
垣 、
」。
（
８
）
一
例
と
し
て
崔
#の
「
$鶴
樓
」
詩
の
尾
聯
「
日
%
&關
何
處
是
、
'波
江
上
使
人
愁
」
は
、
長
江
の
ほ
と
り
に
立
ち
籠
め
る
夕
靄
の
中
に
佇
ん
で
ぼ
ん
や
り
と

&の
思
い
に
く
れ
る
樣
を
(い
て
、「
&愁
」の
典
型
)な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
杜
甫
の

&の
思
い
は
、
こ
の
よ
う
に
甘
美
に
し
て
曖
昧
な
も
の
で
は
な
く
、
*體
)で
明
確
な
輪
郭
を
持
っ
て
い
る
。
（
９
）
小
川
+樹
「
吾
,長
悠
悠
杜
甫
の
自
覺
」
（
京
大
學
『
中
國
文
學
報
』
一
九
六
二
年
）
。
こ
れ
に
據
れ
ば
、
官
僚
と
し
て
の
政
治
)
實
踐
の
,に
破
れ
た
杜
甫
は
、
こ
の
と
き
人
生
の
目
標
を
失
い
か
け
て
い
た
。
そ
し
て
三
箇
-ほ
ど
の
秦
州
滯
在
時
期
に
、
あ
る
轉
機
を
經
驗
し
た
。
「
そ
れ
か
ら
、
か
れ
は
「
秦
州
を
發
」
し
て
、
ふ
た
た
び
.き
始
め
た
。
そ
の
と
き
、
か
れ
の
/に
は
、
は
て
し
な
く
つ
づ
く
路
が
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
「
,」
を
自
分
の
も
の
と
し
て
え
ら
び
、
そ
の
0命
を
う
け
い
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
,」
と
は
何
か
。
詩
人
と
し
て
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。」（
七
頁
）
（
1）
殘
る
三
首
は
、
其
二
（
首
句
「
長
2長
2白
木
柄
」
）
が
家
族
の
空
腹
を
滿
た
す
た
め
に
山
3（
$獨
）
を
掘
る
樣
を
、
其
七
（
首
句
「
南
有
龍
兮
在
山
湫
」
）
が
深
山
の
不
氣
味
な
樣
を
、
其
八
（
首
句
「
男
兒
生
不

名
身
已
老
」）が
出
世
に
失
敗
し
た
自
ら
の
不
の
樣
を
、
そ
れ
ぞ
れ
4
杜
甫
の

&意
識
（
松
原
）
29
す
る
。
（
）
杜
甫
の
用
い
る
「
中
原
」
は
、
略
ぼ
例
外
な
く
洛 、
陽 、
と 、
そ 、
の 、

、
邊 、
を
指
す
。
唯
一
の
例
外
と
す
べ
き
は
「
奉
嚴
公
入
十
韻
」
の
用
例
で
あ
り
、
代
宗
の
寶
應
元
年（
七
六
二
）六
、
嚴
武
が

	尹
・
劍
南


度
使（
御
史
中
丞
）よ
り
兵
部
侍
を
も
っ
て
召
さ
れ
る
と
き
に
長
安
を
指
し
て
「
四

多
、
中 、
原 、
憶
舊
臣（
嚴
武
）」
と
あ
る
。
（
）
樂
の
根
據
は
、「
揚
一
二
」（『
治
鑑
』
二
五
九
）と
稱
さ
れ
た
揚
州
と
竝
ぶ
物
の
富
庶
と
、
ま
た
く
は
玄
宗
の
蒙
塵
を
受
け
入
れ
た
和
の
地
で
あ
る
こ
と
。
（
）
こ
の
時
の
河
南
河
北
の
回
復
以
は
、
洛
陽
の
陸
渾
が
叛
亂
軍
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
、
無
論
杜
甫
は
承
知
し
て
い
た
。
杜
甫
が

	一
年
目（
上
元
元
年
、
七
六
〇
）の
秋
に
作
っ
た
「
野
老
」
詩
に
は
「
王
師
未
報
收
東
郡
、
闕
秋
生
畫
角
哀
」
。
補
足
す
れ
ば
洛
陽
は
、
乾
元
二
年（
七
五
九
）三
の
城
の
會
戰
で
の
官
軍
の
敗
北
に
よ
り
危
機
に
瀕
し
、
同
年
九
に
は
、
濟
州
・
汝
州
・
鄭
州
・
滑
州
と
共
に
叛
亂
軍
の
手
に
ち
た
。
そ
れ
よ
り
三
年
余
り
洛
陽
は
叛
亂
軍
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
（
）
『
新
 書
』
一
二
九
嚴
武
傳
に
、「
從
玄
宗
入
蜀
、
擢
諫
議
大
夫
。
至
!初
、
赴
肅
宗
行
在
、
"
#以
其
名
臣
子
、
$爲
給
事
中
。
已
收
長
安
、
拜
京
兆
少
尹
。
坐
#事
貶
巴
州
刺
史
」。
ま
た
杜
甫
が
乾
元
二
年（
七
五
九
）
に
秦
州
で
作
っ
た
「
寄
岳
州
賈
司
馬
六
丈
巴
州
嚴
八
使
君
兩
閣
老
五
十
韻
」
詩
に
「
衡
岳
啼
猿
裏（
賈
至
）、
巴
州
鳥
%邊（
嚴
武
）。
故
人
倶
不
利
、
謫
宦
兩
悠
然
」
。
な
お
『
&
 書
』
一
一
七
嚴
武
傳
に
『
綿 、
州 、
刺
史
』
と
あ
る
の
は
'り
。
嚴
武
の
傳
記
は
、
陳
冠
明
「
嚴
武
行
年
考
」（『
杜
甫
(究
學
刊
』
一
九
九
六
年
第
二
期
）
を
參
照
し
た
。
（
)）
同
じ
時
期（
七
六
二
年
春
）の
作
と
さ
れ
る
「
入
奏
行
*西
山
檢
察
使
竇
侍
御
」
詩
に
「
天
子
亦
念
西
南
隅
。
吐 、
蕃 、
憑 、
陵 、
氣
頗
粗
」
。
ま
た
+
年
に
は
事
態
の
切
,を
承
け
て
、「
-
.
（
原
/：
高
公
0領
西
川

度
）」
「
愁
坐
」「
王
命
」「
征
夫
」「
西
山
三
首
」
等
の
一
1の
詩
が
作
ら
れ
る
。
（
2）
楊
/お
よ
び
四
川
人
民
出
版
3『
杜
甫
年
譜
』
は
、
嚴
武
來
蜀
直

の
上
元
二
年（
七
六
一
）秋
4の
作
と
す
る
。
特
に
楊
/で
は
、
高
0が
三
を
維
持
す
る
こ
と
が
民
衆
に
も
た
ら
す
負
擔
を
配
慮
し
て
こ
れ
を
撤
廢
す
る
こ
と
を
獻
策
し
た
「
西
山
三
置
戍
」
の
疏（『
&
 書
』
高
0傳
）と
呼
應
す
る
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
は
考
え
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
（
5）
『
九
家
集
/杜
詩
』
が
引
く
 末
、
李
綽
『
6時
記
』
（
7書
）
に
據
れ
ば
、「
四
一
日
、
8園
9櫻
桃
、
寢
廟
$訖
、
頒
賜
。
各
有
差
」。
（
:）
杜
甫
が
、
嚴
武
の
推
挽
を
得
て

;か
ら
授
與
さ
れ
た
<書
工
部
員
外
は
、
從
來
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
劍
南

度
參
謀
に
添
え
ら
れ
た
=銜
で
は
な
く
、
長
安
で
就
任
す
べ
き
職
事
官
で
あ
っ
た
。
參
照
：
陳
<君
「
杜
甫
爲
離
蜀
考
」
「
杜
甫
離
蜀
後
之
行
止
原
因
新
考
杜
甫
爲
離
蜀
考
續
篇
」
（
二
篇
と
も
陳
<君
『
 代
文
學
叢
考
』
中
國
3會
科
學
出
版
3、
一
九
九
七
年
>收
）
、
お
よ
び
松
原
?「
杜
甫
@
州
詩
考
序
論
<書
就
任
を
Aっ
て
」
（
早
稻
田
大
學
中
國
文
學
會
『
中
國
文
學
(究
』
第
二
十
九
期
、
二
〇
〇
四
年
）
（
B）
沱
江
は
、
今
日
に
言
う
沱
江
す
な
わ
ち
四
川
（
金
沙
江
・
岷
江
・
沱
江
・
嘉
陵
江
）
の
一
つ
で
あ
る
以
外
に
、
灌
縣
で
岷
江
の
本
流
か
ら
分
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
30
か
れ
て


野
を
流
れ
る
江
（
錦
江
）
の
別
稱
と
し
て
の
用
法
が
あ
っ
た
。

で
の
作
と
す
れ
ば
、
こ
の
沱
江
は
、
江
を
指
す
と
解
釋
す
べ
き
だ
ろ
う
。
（
）
「
從
事
行
嚴
二
別
駕
」
に
、「
我
行
入
東
川
、
十
一
回
首
。


亂
罷
氣
蕭
索
、
浣
	

堂
亦
何
有
…
…
」
。
陳
貽
『
杜
甫
傳
』
中
卷
七
七
四
頁
に
據
れ
ば
、
こ
の
詩
は
上
元
二
年（
七
六
一
）
秋
に
、


堂
に
家
族
を
え
に
歸
っ
た
時
に
目
し
た
、
亂
後
の

の
蕭
索
た
る
景
を
敍
べ
た
も
の
と
見
る
。
し
か
し
仇
な
ど
が
、
梓
州
の
地
で

の
慘
と
、

堂
に
殘
し
た
家
族
の

を
思
い
い
た
も
の
と
解
釋
す
る
の
が
當
で
あ
ろ
う
。
詩
の
後
に
は
、
梓
州
別
駕
の
嚴
二
と
の
一
見
如
故
の
交
を
い
て
、
「
久
客
多
憂
今
愈
疾
」
人
で
あ
る
自
分
に
は
憂
い
が
多
い
が
、
人
の
持
て
し
の
お
陰
で
今
や
っ
と
疾 な
や
みを
や
す
こ
と
が
出
來
た
―
と
べ
て
い
る
。
私
見
で
は
、
こ
の
詩
は
憂
慮
を
え
た
況
で
の
、
す
な
わ
ち
家 、
族 、
を 、

、
え 、
に 、
行 、
く 、
以 、

、
の
制
作
と
斷
す
る
。
從
っ
て
こ
の
詩
を
根
據
に
、
徐
知
 の
亂
定
後 、
も

は
混
亂
態
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
（
!）
"勳
初
『
高
年
譜
』（
上
#古
$出
版
%、
一
九
八
〇
年
）一
一
六
頁
に
「
嚴
武
の
入
京
は
九
&。
高
は
'年
の
二
&に
よ
う
や
く
正
式
に
就
任
し
た
の
は
何
故
か
？
徐
知
 の
亂
以
後
も
、
各
地
で
不
穩
な
%
會
勢
に
あ
っ
て
、
(
)の
後
任
人
事
も
遲
滯
し
た
、
そ
れ
故
、
數
箇
&も
た
っ
て
か
ら
高
の
劍
南
*度
使
の
就
任
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」。
（
+）
蜀
中
期
の
杜
甫
と
高
の
交
,を
、
-單
に
整
理
す
る
。
①
七
五
九
年
（
乾
元
二
年
）
、

到
.直
後
に
「
酬
高
使
君
相
」
（
↑高

「
杜
拾
/二
」
へ
の
酬
答
）。
こ
う
し
て
杜
甫
は

到
.と
時
を
同
じ
く
し
て
、
高
と
の
0絡
を
確
立
し
た
。
②
七
六
〇
年（
上
元
元
年
）
秋
、
杜
甫
は
詩
を
も
っ
て
彭
州
刺
史
高
に
經
濟
1
2助
を
求
め
る
。
「
因
崔
五
侍
御
寄
高
彭
州
一
3」
詩
に
「
百
年
已
4
、
秋
至
轉
饑 、
5
、
。
爲
問
彭 、
州 、
牧 、
、
何
時
救 、
6
、

、
」
。
こ
の
年
の
秋
、
高
は
彭
州
刺
史
か
ら
蜀
州
刺
史
に
轉
任
。
杜
甫
は
「
奉
-高
三
十
五
使
君
」
を
7っ
て
、
蜀
州
に
高
を
訪
ね
る
。
③
七
六
一（
上
元
二
年
）正
&、
高
は
杜
甫
に
「
人
日
寄
杜
拾
/」
を
7る
。
こ
の
年
の
8、
高
は
下
僚
の
王
9
と
共
に

の

堂
に
杜
甫
を
訪
ね
る
。
杜
甫
に
「
王
十
七
侍
御
9許
攜
酒
至

堂
奉
寄
此
詩
便
:邀
高
三
十
五
使
君
同
到
」
「
王
竟
攜
酒
高
亦
同
4共
用
5字
」
の
詩
が
あ
る
。
（
時
を
同
じ
く
し
て
こ
の
8、
嚴
武
が

に
.任
し
、
杜
甫
は
そ
の
後
、
高
に
も
ま
し
て
嚴
武
と
の
交
際
を
密
接
;）。
④
七
六
三
年（
廣
<元
年
、
す
な
わ
ち
嚴
武
離
蜀
の
'年
）
、
高
、
嚴
武
の
後
任
と
し
て
劍
南
西
川
*度
使
と
な
り


.任
。
杜
甫
は
梓
州
か
ら

に
歸
っ
て
高
を
訪
ね
よ
う
と
す
る
も
果
た
さ
ず
。
杜
甫
の
「
寄
高
」
詩
に
「
楚
=乾
坤
>、
招
病
客
魂
。
詩
名
惟
我
共
、
世
事
與
誰
論
。
北
闕
更
新
、
南
星
?故
園
。
定
知
相
見
日
、
爛
漫
倒
@
A」（
參
照
：
七
五
頁
）。
こ
れ
以
後
、
杜
甫
と
高

の
交
Bは
C
3え
る
。
（
D）
梓
州
で
は
刺
史
の
李
某
と
別
駕
の
嚴
二
、
E州
で
は
刺
史
の
王
某
、
ま
た
F中
王
李
Gた
ち
。
ま
た
七
六
三
年
H以
後
の
年
余
り
は
、
李
某
と
交
代
し
た
梓
州
刺
史
章
彝
か
ら
大
き
な
2助
を
受
け
た
。
杜
甫
の
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）
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（
）
廣
元
年（
七
六
三
）正
、
は
河
南
河
北
の
地
を
回
復
し
て
、
八
年
續
い
た
安
史
の
亂
を
定
し
た
。
そ
の
時
の
制
作
が
先
に
げ
た
七
律
「
聞
官
軍
收
河
南
河
北
」
（
六
三
頁
）
で
、
洛
陽
陸
渾
	に
歸
る
喜
び
を
綴
る
。
（

）
廣
二
年（
七
六
四
）春
の
「
奉
寄
別
馬
巴
州
」
の
原
に
「
時
甫
除
京
兆
功
曹
、
在
東
川
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
、
杜
甫
は
就
任
し
な
か
っ
た
。
陳
君
の
推
定
に
據
れ
ば
、
京
兆
功
曹
參
軍
は
、
杜
甫
が
期
待
す
る

で
の
立
言
の
格
が
無
く
、
不
本
意
な
官
職
と
見
做
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
（
）
後
し
て
作
ら
れ
た
「
奉
濟
驛
重
嚴
公
四
韻
」
詩
の
後
に
、
「
列
郡
謳
歌
惜
、
三
出
入
榮
。
江
村
獨
歸
處
、
寂
寞
殘
生
」
。
「
三
出
入
榮
」
は
、
嚴
武
が
玄
宗
・
肅
宗
・
代
宗
の
三
代
に
亘
っ
て
榮

し
た
こ
と
。
尾
聯
は
、
嚴
武
の
去
っ
た
後
の

に
お
い
て
隱
遁
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
言
う
が
、
そ
れ
が
却
っ
て
嚴
武
の
同
を
期
待
す
る

の
言
辭
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
（
）
參
照
：
松
原
『
中
國
離
別
詩
の
立
』
（
文
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）の
「
永
明
期
に
お
け
る
離
別
詩
の
競
作
」
七
七
頁
。
（
）
果
た
し
て
廣
二
年（
七
六
四
）春
に
杜
甫
に
京
兆
功
曹
參
軍
任
命
の
辭
令
が
屆
い
た
。
「
奉
寄
別
馬
巴
州
」
詩
の
原
に
「
時
甫
除
京
兆
功
曹
、
在
東
川
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
、
杜
甫
は
就
任
を
辭
し
た
。
參
照
：
（

）
（
 ）
首
聯
の
原
文
「
楚 、
!乾
坤
"、
#招
病 、
客
魂
」
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
を
し
が
た
い
。
標
記
の
よ
う
に
、
浦
に
よ
っ
て
「
楚
」「
病
」
の
二
字
を
入
れ
替
え
る
の
が
$當
で
あ
る
。
そ
の
結
果
こ
の
二
句
は
、
「
病
氣
に
よ
っ
て
"く
!て
ら
れ
、
楚
客
（
屈
原
＝
杜
甫
）
の
靈
魂
を
故
%に
招
き
&す
こ
と
は
#し
い
」
と
な
る
。
（
'）
浦
(龍
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
杜
甫
は
)堂
を
愛
し
、
梓
*の
地
に
あ
っ
て
そ
れ
を
「
故
園
」
と
稱
し
て
懷
か
し
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
「
將
赴


)堂
、
+中
有
作
、
先
寄
嚴
鄭
公
五
首
」
其
二
に
「
處
處
,江
帶
白
蘋
、
故 、
園 、
-得
見
殘
春
。
…
…
」。
（
.）
「
故
園
」
を
高
$の
故
%（
中
原
）
と
解
釋
す
る
と
き
は
、
杜
甫
は
梓
州
に
お
り
、
高
$が
新
/代
宗
に
よ
っ
て
長
安
に
召
0さ
れ
て
中
原
の
故
%に
歸
る
こ
と
を
期
待
し
、
1せ
て
杜
甫
自
身
も
歸
%を
果
た
し
て
そ
こ
で
の
再
會
を
待
2す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
（
3）
杜
甫
は
4年
湖
南
を
漂
泊
し
て
い
た
と
き
（
七
七
〇
年
正
）
、
高
$の
「
人
日
寄
杜
二
拾
5」
（
七
六
一
年
作
）
を
久
し
ぶ
り
に
筐
底
に
見
出
だ
し
、
「
6酬
故
高
蜀
州
人
日
見
寄
」
と
い
う
友
と
7愛
の
思
い
に
溢
れ
る
6和
の
名
作
を
殘
し
て
い
る
。
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